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Islamic Law and Civil State: Controversial Relation and
Dialectical Wording
Abstract
Islamic Law and Civil State: Controversial Relation and Dialectical Wording
This research tackles an important issue in the Islamic political thought, namely the
issue of the civil state. Jurists, intellectuals, politicians, and legal bodies, especially
in those Arab countries that experienced the Arab Spring, are increasingly becoming
interested in the above issue. Such countries have witnessed radical changes in the
dominant ruling system that enabled some Islamic parties to seize power. Those
parties found themselves confronted with great challenges, including, and most
importantly, challenges pertaining to the attainment of a local and international recognition, while concurrently remaining committed to the Islamic law. As such, they
have opted for the "civil state" as the appropriate political system that can maintain
a sort of balance between international demands and expectations on the one hand,
and the aspirations of their nations who were freed from tyrannical power and oppression, on the other. What is the civil state? What are its characteristics and peculiarities? What is Islam's perspective on this state? Those are questions that the researcher addresses in the preface and the rest of the article. In the preface, the researcher
deals with the concept of the state and its importance. In the ﬁrst part, the researcher
clariﬁes the concept of the civil state and its aims. In the second part, the researcher
discusses the civil state in the Islamic law and the problematic relation between the
civil state and the Islamic law. The discussion yields to several conclusions that are
stated at the end of the paper. One of the most important ﬁndings is that the concept
of the civil state is not inconsistent with the Islamic law provided that this state
continues to adhere to Islamic code of reference.
Keywords: Islamic Law - Civil State.
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ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺴ ّﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ
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ﻭﺘﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﻭﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺠﺩ ً

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺤﻭﻝ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻓﺎﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺤﺴﺏ
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ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﺭﻜﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻤﻨﻬﺎ.
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ﺠﺩﻝ ﻭﺍﺴﻊ ﻭﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌﻝ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﺤﻭﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ
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ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﺠﺩﻴﺩ

ﻻ ﻋﺎﻟﻤﻴﴼ ﻓﻲ ﻅﻝ
ﻴﺤﻘﻕ ﻁﻤﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻟﺜﺎﺌﺭﺓ ﻀﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺌﺩﺓ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻭ ً
ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻓﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻕ ،ﻓﺄﺤﺒﺒﺕ ﺃﻥ ﺃﺠﻤﻊ

ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻟﻴﺴﺘﻨﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻀﺎﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺍﻷﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺴﻌﺔ.
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ

ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

 .1ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ،ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﺔ

ﻓﻲ ﻜﻝ ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ.

 .2ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻭﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻤﺔ.
 .3ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ.
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ

ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ
ﻨﻅﺭﴽ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺃﺜﺎﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﺠﺩﻝ ﻭﺍﺴﻊ ّ

ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻝ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

 .1ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ" :ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ" .ﻭﻫﻭ ﻜﺘﺎﺏ ﻟﻸﺴﺘﺎﺫ ﺨﻠﻴﻝ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺤ ّﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ
ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﻥ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﻴﻀﻌﻭﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻤﻊ

ﻅﺭﻭﻓﻬﻡ ﻭﺃﻫﻭﺍﺌﻬﻡ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺤ ّﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻤﻘﺩﺱ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﻋﺯﻟﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻠﻙ
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﺯﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺇﺫﺍ ﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.

 .2ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ" :ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ" ﻟﻠﺩﻜﺘﻭﺭ

ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺩﻱ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﻭﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ،ﻓﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ

ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ،ﻭﻭﻀﺢ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺃﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺤ ّﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺃﺴﺴﻬﺎ.

 .3ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻲ ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ" :ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ" .ﻭﻫﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﺒﻲ

ﻓﻬﺭ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻝ

ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘُﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ

ﺠﻝ ﺒﺤﺜﻪ ﻟﻠﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﺘﻤﻴﺯﺕ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺠﻌﻝ ّ
ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺤ ّﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻭﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻤﻊ ﺫﻜﺭ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻓﻲ
ﻤﻭﺴﻊ.
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜﻝ ّ
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ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ

ﻟﻘﺩ ﺴﻠﻜﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻤﺴﺘﻔﻴﺩﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺌﻲ،

ﺜﻡ ﺃﻋﺩﺩﺕ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ
ﻓﻘﻤﺕ ﺃﻭ ً
ﻻ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻨﻭﺍﻨﻪ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏّ ،
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﻭﺒﻴّﻨﺕ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻭﻤﻌﺎﺠﻤﻬﺎ ،ﻭﺃﺸﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺍﺸﻲ ﺍﻟﺴﻔﻠﻴﺔ ،ﻭﻨﻘﻠﺕ ﺘﺨﺭﻴﺞ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻟﻸﺤﺎﺩﻴﺙ

ﻫﺎﻤﺔ.
ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ،
ﻭﺨﺘﻤﺕ ﺒﺤﺜﻲ ﺒﺨﺎﺘﻤﺔ ّ
ﺘﻭﺼ ُ
ﻟﺨ ُ
ُ
ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ّ
ﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ّ
ﺼﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺎ ّ
ّ
ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ

ﻟﻘﺩ ﺠﻌﻠﺕ ّ
ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

 .1ﻤﻘ ّﺩﻤﺔ ،ﺘﺤ ّﺩﺜﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ،

ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔّ ،
ﻭﺨﻁﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻤﻨﻬﺠﻴّﺘﻪ.
 .2ﺘﻤﻬﻴﺩ :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻤﻁﻠﺒﺎﻥ:

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ.

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ.

 .3ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ،ﻭﻗﺩ ﺠﻌﻠﺘﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻤﻁﻠﺒﺎﻥ:

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻓﻴﻪ ﻤﻁﻠﺒﺎﻥ:

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ.

ﺼﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻪ.
 .3ﺨﺎﺘﻤﺔّ :
ﻟﺨ ُ
ﻭﺍﷲَ ﺃﺴﺄﻝ ﺃﻥ ﻴﺠﻌﻝ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﺫﺍ ﺨﺎﻟﺼﴼ ﻟﻭﺠﻬﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻨّﻪ ﺴﻤﻴﻊ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﺠﻴﺏ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺘﻤﻬﻴﺩ

ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻻﺼﻁﻼﺡ

ﻭﺍﻟﺤ ْﺭﺏ َﺴﻭﺍﺀ .ﻭﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻌ ْﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ َ
 .1ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﻤﻥ ﺩﻭﻝ ،ﻭﺍﻟ َّﺩ ْﻭﻟ ُﺔ ﻭﺍﻟ ُّﺩﻭﻟ ُﺔ ُ

ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﻭﻝ ﻤﻥ ﻤﺎﻝ ﺃﻭ ﻨﺤﻭ ﺫﻟﻙ .ﻭﻗﻴﻝ :ﺍﻟ ُّﺩﻭﻟ ُﺔ ﺒﺎﻟﻀﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ،ﻭﺍﻟ َّﺩ ْﻭﻟ ُﺔ ﺒﺎﻟﻔﺘﺢ
ﺘﻐﻴّﺭ ﻭﺘُﺒ َّﺩﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻫﺭ ﻓﺘﻠﻙ ﺍﻟ ُّﺩﻭﻟُﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﻲ َ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ ،ﻭﺍﻟ ُّﺩﻭﻟﺔ ﺒﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻟ ِﻤﻠْﻙ ُّ
ﻭﺍﻟ ُّﺩ َﻭ ُﻝ .ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺯﺠﺎﺝ :ﺍﻟ ُّﺩﻭﻟﺔ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﻴُﺘﺩﺍﻭﻝ .ﻭﺍﻟ َّﺩ ْﻭﻟ ُﺔ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝ ﻤﻥ ﺤﺎﻝ ﺇِﻟﻰ

ﺤﺎﻝ(1).

 .2ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ :ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺘﻌ ّﺩﺩﺓ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ" :ﻤﺠﻤﻭﻉ
ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻘﻁﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺇﻗﻠﻴﻤﴼ ﻤﻌﻴﻨﴼ ،ﻭﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺒﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻭﻤﻲ

ﻭﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼﻝ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ"(2).

ﻭﻋﺭﻓﻬﺎ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﺎ" :ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻭﺁﻤﺎﻟﻪ
ّ

ﻭﺘﻤﺴﻙ ﺒﻨﺎﺼﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻓﻴﻪ".

)(3

ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﻭﻫﻲ:

 - 1ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻴﻁﻠَﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﻗﻠﻴﻡ.

 - 2ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺘﺴﻜﻥ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺸﻌﺏ.

 -3ﺴﻠﻁﺔ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻲ ﺍﻹﻗﻠﻴﻡ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺘﺩﺒّﺭ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ

ﻓﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ،ﻭﺘﺩﺒﺭ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻗﺎﻟﻴﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﺘﺤﻤﻲ ﺤﺩﻭﺩﻩ ﻀﺩ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ

ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﻴﻥ(4).
َ

ﻭﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ

ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﺇﺫ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ  -ﻜﻤﺎ ﺘﻘ ّﺩﻡ – ﺍﻟﻐﻠﺒﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻭﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺭﺏ
ﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍ ُ
ﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﺍﻟﻐﻠﺒﺔ )ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻭﺍﺤﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ( ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ
ﺒﺄﻥ ﺘُ َ
ﺩﺍﻝ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟ ِﻔ َﺌ ْ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ.

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻻ ﺘﺴﺘﻘﻴﻡ ،ﻭﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻻ

ﺘﺩﺍﺭ ،ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻻ ﺘﺠﻠﺏ ﻭﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ .ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ

ﻭﺍﺯﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻴﻪ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ
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ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ)(5

ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺫﻟﻙ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻭﻗﻬﺭﻩ ،ﻓﻠﻭﻻ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﻟﻔﺴﺩﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻜﺜﺭ ﺍﻟﺘﻬﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻘﺘﻝ ،ﻭﺩﺒﺕ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،

ﻭﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻨﺫ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ

ﻭﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺼﺭﻴﻑ ﺃﻤﻭﺭﻫﻡ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺍﷲ
ﻻ َﺩ ْﻓ ُﻊ ﱢ
َﻭ َ
"ﻭﻟ ْ
ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ .ﻭﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﺘﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺫﻜﺭﺕ ﺴﺎﺒﻘﴼ ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰَ :
ﺽ ﻟََّﻔ َﺴ َﺩ ِﺕ ﺍ َ
ﺽ" (6).ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻭﻀﻊ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻭﻨﺼﺏ
ﻀ ُﻬ ْﻡ ﺒ َِﺒ ْﻌ ٍ
ﻷ ْﺭ ُ
ﺎﺱ َﺒ ْﻌ َ
ﺍﻟ َﻨّ َ

ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺸﺭﻭﺭ

ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﺴﺩ(7).

ﻭﻓﻲ ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ) :ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﻡ ﻤﻥ ﺇﻤﺎﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ،ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ

ﺤﺩﻭﺩﻫﻡ ،ﻭﺴﺩ ﺜﻐﻭﺭﻫﻡ ،ﻭﺘﺠﻬﻴﺯ ﺠﻴﻭﺸﻬﻡ ،ﻭﺃﺨﺫ ﺼﺩﻗﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﻗﻬﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻠﺼﺼﺔ

ّ
ﻭﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ،ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ،ﻭﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﻭﺘﺯﻭﻴﺞ
ﺍﻟﺼﻐﺎﺭ ﻭﺍﻟﺼﻐﺎﺌﺭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻻ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﻟﻬﻡ ،ﻭﻗﺴﻤﺔ

ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻡ((8).

ﻭﻗﺩ ﺘﺤ ّﺩﺙ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﻜﺘﺒﻬﻡ ﻭﻤﺼﻨﻔﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ

ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ "ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ" ﺃﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ،ﻭﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻴﻀﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﺫﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﻡ؛

ﻟﻴﺘﺼﺭﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻴﺸﻬﻡ ،ﻭﻴﻨﺘﺸﺭﻭﺍ ﻓﻲ ﺃﺴﻔﺎﺭﻫﻡ ﺁﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ

ﺍﻟﺜﻐﻭﺭ ،ﻭﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻜﻔﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺩﻴﻥ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﻠﻤﻭﺍ ﺃﻭ ﻴﺩﺨﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺫﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ،
ﺘﺤﺼﻴﻥ
ِ
ﻭﺍﻷﻤﻭﺍﻝ(9).

ﺍﷲ
ﻗَ
َﺎﻝ َﱡ

ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ،ﻭﻗﻁﻊ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ ،ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻟﺘﺼﺎﻥ ﺍﻷﻨﻔﺱ
ﺎﻙ َﺨﻠِﻴ َﻔ ًﺔ ِﻓﻲ َْ
ِﻊ ﺍﻟ َْﻬ َﻭﻯ
ﺎﺤﻜُﻡ َﺒ ْﻴ َﻥ ﺍﻟ َﻨّ ِ
ﺍﻷ ْﺭ ِ
ﺍﻭﻭ ُﺩ ﺇَِﻨّﺎ َﺠ َﻌ ْﻠ َﻨ َ
ْﺤ ِّﻕ َﻭ َﻻ َﺘ َﺘّﺒ ِ
ﺎﺱ ﺒِﺎﻟ َ
ﺽ َﻓ ْ
َﺘ َﻌﺎﻟَﻰ"َ :ﻴﺎ َﺩ ُ
َﻓﻴُ ِ
ﺍﻟﺼ َﻼ ُﺓ
َﺎﻝ :ﻗ َ
ﺍﷲ ْﺒ ِﻥ ُﻋ َﻤ َﺭ–ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ -ﻗ َ
ﻀﻠَ َ
ﺍﷲ"َ (10).ﻭ َﻋ ْﻥ َﻋ ْﺒ ِﺩ َﱢ
ّﻙ َﻋﻥ َﺴﺒِﻴﻝ َﱢ
َﺎﻝ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َّ
ﺍﻉ َﻭ َﻤ ْﺴﺌُ ٌ
ﻭﻝ َﻋ ْﻥ َﺭ ِﻋ َﻴّ ِﺘ ِﻪ"(11).
ُﻡ َﺭ ٍ
َﻭ َّ
ﺍﻟﺴ َﻼ ُﻡُ " :ﻜﻠُّﻜ ْ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺴﺎﺒﻘﴼ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ،

ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ
ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻓﻴﻪ .ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﻜﻝ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭﻫﺎ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻻ ﺘﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻷﻤﺔ

ﻴﻘﻭﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ،
ﻭﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﻭﺃﻱ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕّ ،
ﻭﻴﻤﺱ ﻫﻴﺒﺘﻬﺎ ،ﻭﻴﻀﺭ ﺒﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﻭﺒﻤﺩﻯ ﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﻬﺎ ،ﻓﺎﻷﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻫﻭ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺍﻟﺤﺎﻀﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻷﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻴﻪ ﻭﺘﺤﻔﻅﻪ ،ﻭﺘﻭ ّﻓﺭ ﻟﻪ ﺴﺒﻝ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،
ﻓﻬﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻴﻁﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﻭﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ.
ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ

ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ

ﻟﻡ ﻴﺘﻔﻕ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻋﺒﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ

ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺴﺄﺫﻜﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﻭﻝ" :ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻭﺘﺤﻤﻲ ﻜﻝ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ

ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ"(12).

ﻭﺴﻴﺎﺩﺓ

ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ"(13).

ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ" :ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺫﺍﻫﺏ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ" :ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫﻝ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ..

ﺍﻟﺦ"(14).

ﻭﺒﻨﻅﺭﺓ ﻓﺎﺤﺼﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻭﻜﻴﻠﺔ ﻟﻪ ،ﻭﺘﺴﺘﻨﺩ ﻟﻘﻴﻤﻪ ،ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻜﺎﻤﻪ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ،ﻭﻴﻌﺯﻟﻬﻡ

ﻭﻴﺤﺎﺴﺒﻬﻡ .ﻭﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻫﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺸﻌﺏ .ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻓﻬﻲ

ﻟﻴﺴﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ،ﻭﻻ ﺩﻭﻟﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺠﻨﺭﺍﻻﺕ ﻭﻀﺒﺎﻁ
ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ ،ﻭﻻ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺒﺩ ﻭﺍﻟﺩﻴﻜﺘﺎﺘﻭﺭ.

ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ )ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ( ،ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺒﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻔﺼﻝ ﻫﻭ ُ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ(15).

ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻁﻴﺎﻓﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﻴﺩﻟﻭﺠﻴﺔ ﺩﺍﺨﻝ ﻤﺤﻴﻁ ﺤﺭ ﻻ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻟﻔﺌﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﻴﺔ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻤﻬﻤﺎ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
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ﻭﺍﻷﻴﺩﻭﻟﻭﺠﻴﺎ(16).

ﻓﻬﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ.

ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺘﺭﺠﻡ ﻭﻤﻌﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻘﻝ ﺒﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺒﻌﻴﺩﴽ ﻋﻥ ﻫﻴﻤﻨﺔ ﻭﺘﺩﺨﻝ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻐﺭﺏ ﺭﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻟﻪ ،ﻓﺎﺴﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﺨﻝ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﻭﻭﻀﻌﻬﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ

ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﻤﻌﻨﺎﻩ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ
ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻭﻫﻲ ﻨﻘﻴﺽ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺜﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ(

ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ،ﻭﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﺎﻥ ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻀﺕ،

ﻭﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠﻤﻔﻬﻭﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺒﺘﺔ .ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ

ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﴽ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﷲ –ﻋﺯ ﻭﺠﻝ -ﻭﻻ ﻴﺤﻕ ﻷﺤﺩ
ﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻪ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺒﻬﺫﺍ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﺩﺍﺌﻪ .ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻨﻘﻴﺽ ﺫﻟﻙ ﺘﻤﺎﻤﴼ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ

ﺃﻭ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺘﺭﻓﺽ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ﺃﻭ

ﺍﻟﻌﺴﻜﺭ(17).

ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ :ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ

ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻭﺃﺭﻜﺎﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺇﻥ ﻨﻘﺹ ﺃﺤﺩﻫﺎ ﻓﻼ

ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺸﺭﻭﻁ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻫﻲ:

 .1ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺍﺴﺘﻪ ،ﻭﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ.

 .2ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ.

 .3ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ.

 .4ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ.

 .5ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ.

 .6ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ(18).

ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﻭﻻ ﻏﺭﺍﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ،

ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﻭﺒﻜﻝ ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻤﻥ

ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ

ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 .1ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭﻗﺒﻭﻝ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ

ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺠﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ(19).

 .2ﺤﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴُﻌﺭﻑ ﺒﻤﻬﻨﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﺩﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﺈﻗﻠﻴﻤﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﺎﻟﻪ

ﺃﻭ ﺒﺴﻠﻁﺘﻪ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴُﻌﺭﻑ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﴼ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﴼ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻭﺍﻁﻥ ،ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻪ
ﺤﻘﻭﻕ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺘﺴﺎﻭﻯ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻊ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ .ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
ﺃﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﺃﻱ ﻓﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻻﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﻓﺭﺩ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﻁﺭﻑ ﺁﺨﺭ .ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺩﻭﻤﴼ ﺴﻠﻁﺔ
ﻋﻠﻴﺎ ﻫﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻴﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘُ ْﻨ َﺘﻬﻙ ﺤﻘﻭﻗﻬﻡ ﺃﻭ ﺘﻬﺩﺩ ﺒﺎﻻﻨﺘﻬﺎﻙ .ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﺘﻤﻨﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﺒﻘﻭﺍ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ

ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ(20).

 .3ﻻ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺨﻠﻁ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ

ﻼ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻠﻌﻤﻝ
ﺘﺭﻓﻀﻪ ،ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻴﻅﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤ ً

ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ

ﺘﺤﻭﻝ
ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻗﺩ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺨﻼﻓﻲ ﻭﺠﺩﻟﻲ ﻭﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﺒﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻘﺩﺍﺴﺔ ،ﻭﺘﺩﺨﻝ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ

ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻀﻴﻘﺔ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻴﺱ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﻠﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ

ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻴﻅﻝ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻁﺎﻗﺔ ﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻤﻨﺢ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ
ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ

ﺍﻟﻌﺎﻡ(21).

 .4ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﺩﺍﻭﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺃﻥ

ﺘﺅﺨﺫ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻏﺼﺒﴼ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻨﺨﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﺎﺌﻠﺔ ﺃﻭ ﺃﺭﺴﺘﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺯﻋﺔ ﺃﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ .ﺇﻥ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ

ﻭﺴﻴﻠﺘﻬﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻬﺎ .ﻓﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ
ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﺨﻼﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺒﺜﻕ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ )ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

ﺒﺄﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻭﺍﻹﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻨﺯﻴﻪ( ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ
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ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺒﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﻭﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ،

ﻻ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺎ ﻴﻁﺭﺤﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻭﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﻟﻼﺭﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ
ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ

ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ

ﻭﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻬﻡ(22).

ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ

ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ :ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ )ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ(

ﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺨﻨﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ

ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺸﺭﻭﻁﻪ ﻭﻋﺯﻟﻪ
ﻭﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ
ﺘﺭﺍﺜﻨﺎ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺎﺩﻱ ﺒﻬﺎ -ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻘﺒﻭﻝ

ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻓﺽ -ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﺃﻴﻀﴼ ،ﻭﺴﺄﻋﺭﺽ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻭﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻭﻤﻭﻗﻔﻬﻡ ﻤﻥ

ﺇﻁﻼﻕ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.

ﺃﻭﻻً.ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ :ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺄﺴﺴﻬﺎ

ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﺘﻬﺎ ﺴﺎﺒﻘﴼ ﻭﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻴﻀﺎﺤﻬﺎ ﻻﺤﻘﴼ ،ﻓﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻗﺭﻴﺒﺔ  -ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺸﺒﻴﻬﺔ -ﺒﺎﻟﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ

ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﻭﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 .1ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺍﺴﺘﻪ ﻭﺨﻀﻭﻋﻪ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻘﺭ

ﺃﻗﺭﻩ ﻗﺒﻝ ﺫﻟﻙ ﺒﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ ،ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ّ

ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻔﻌﻝ ﻤﺎ ﻴﺤﻠﻭ ﻟﻪ ،ﺒﻝ ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠّﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﺒﻝ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ،ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ،
ﻭﻻ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻻ ﻗﺩﺍﺴﺔ ،ﻭﺍﻷﻤﺔ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺘﺤﺎﺴﺒﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ
ﺤﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ ،ﺒﻝ ﻋﺯﻟﻪ

ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻨﺩ ﺃﻤﺎﻥ ﺍﻟﻔﺘﻨﺔ (23).ﻴﻘﻭﻝ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ) :ﺇﺫﺍ ﺍﻨﺤﺭﻑ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﻬﺞ

ﺃﻗﺎﻤﻭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻋﻭﺝ ﻗﻭﻤﻭﻩ ﺒﺎﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﻹﻋﺫﺍﺭ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺎﺭﻕ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ
ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩﻟﻭﺍ ﺒﻪ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﻟﻪ ﻤﻔﺴﺩﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ .ﻓﺎﻷﻤﺔ ﺃﻭ
ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺼﺒﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺨﻠﻌﻪ ﻤﺘﻰ
ﺭﺃﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ،ﻓﻬﻭ ﺤﺎﻜﻡ ﻤﺩﻨﻲ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ

ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ((24).

ﻭﻴﻌﺯﻝ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ

ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺘﻌﻁﻴﻝ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻔﺴﻕ ﻟﻭ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺃﻭ ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺒﺩﻋﺔ ،ﻓﻴﻌﺯﻝ ﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻠﺯﻡ

ﻋﺯﻟﻪ ﻓﺘﻨﺔ ﺃﻭ ﻀﺭﺭﴽ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﻀﺭﺭ ﺒﻘﺎﺌﻪ .ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺩﻋﻰ ﻟﻪ ،ﻭﻻ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﺫﺍ
ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﺒﻲ ﺤﻨﻴﻔﺔ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺼﻠﻭﺍ ﺨﻠﻑ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﻴﺔ ،ﻭﻗﺒﻠﻭﺍ ﺍﻟﻭﻻﻴﺔ ﻋﻨﻬﻡ ،ﻭﻻ
ﻴﺨﻔﻰ ﺃﻥ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻠﻭﻜﴼ ﺘﻐﻠﺒﻭﺍ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻠﺏ ﺘﺼﺢ ﻤﻨﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ

ﻟﻠﻀﺭﻭﺭﺓ(25).

ﻭﺍﺴﺘﺩﻝ

ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻭﻥ ﺒﺠﻭﺍﺯ ﺴﺤﺏ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻋﺯﻟﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
ﻭﻝ َﻭﺃُ ْﻭﻟِﻲ
ﺃ .ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻗﻭﻟﻪ
ﺍﻟﺭ ُﺴ َ
ﻴﻌﻭ ْﺍ ﱠ
ﺘﻌﺎﻟﻰ":ﻴﺎ ﺃَﻴُّ َﻬﺎ ﺍﻟَّ ِﺫ َ
َ
ﻴﻌﻭ ْﺍ َّ
ﺍﷲ َﻭﺃَ ِﻁ ُ
ﺁﻤﻨُﻭ ْﺍ ﺃَ ِﻁ ُ
ﻴﻥ َ
ﺍَ
ِﺎﷲ َﻭﺍﻟ َْﻴ ْﻭ ِﻡ ِ
ﺍﻟﺭ ُﺴ ِ
ﺍﻵﺨ ِﺭ
ﻭﻥ ﺒ ﱢ
ﻭﻩ ﺇِﻟَﻰ ﱢ
ُﻡ َﻓﺈِﻥ َﺘ َﻨ َ
ﻭﻝ ﺇِﻥ ﻜُﻨﺘُ ْﻡ ﺘُ ْﺅ ِﻤﻨُ َ
ﺍﷲ َﻭ َّ
ﺎﺯ ْﻋﺘُ ْﻡ ِﻓﻲ َﺸ ْﻲ ٍﺀ َﻓ ُﺭ ُّﺩ ُ
ﻷ ْﻤ ِﺭ ِﻤﻨﻜ ْ
َﺫﻟِ َﻙ َﺨ ْﻴ ٌﺭ َﻭﺃَ ْﺤ َﺴ ُﻥ َﺘ ْﺄﻭِﻴﻼً" (26).ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺄﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ :ﻤﺎ ﻴﺸﻤﻝ ﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺘﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﺎﺀ ﻷﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻻ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ

ﺍﻷﻋﻤﻰ(27).

ﺏ .ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭ -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ-ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ-

ﻗﺎﻝ" :ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺤﺏ ﻭﻜﺭﻩ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺅﻤﺭ ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﻤﺭ

ﺒﻤﻌﺼﻴﺔ ﻓﻼ ﺴﻤﻊ ﻭﻻ

ﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻉ(29).

ﻁﺎﻋﺔ"(28).

ﺃﻱ ﻻ ﻴﺠﺏ ﺫﻟﻙ ﺒﻝ ﻴﺤﺭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ

ﺝ .ﻋﻥ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺒﻥ ﺤﺼﻴﻥ-ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭ ﺴﻠﻡ" :-ﻻ ﻁﺎﻋﺔ ﻟﻤﺨﻠﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻌﺼﻴﺔ

ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ"(30).

ﺩ .ﻋﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻡ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺍﻟﻐﺩ ﺤﻴﻥ ﺒﻭﻴﻊ ﻓﺨﻁﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻘﺎﻝ...." :

70

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﻭﺭﺍﻋﻭﻨﻲ ﺒﺄﺒﺼﺎﺭﻜﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻘﻤﺕ ﻓﺎﺘﺒﻌﻭﻨﻲ ،ﻭﺇﻥ ﺯﻏﺕ

ﻓﻘﻭﻤﻭﻨﻲ"(31).

 .2ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ )ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ( :ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻭﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ

ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ،ﻭﺤﻕ

ﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭ

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻀﺔ(32).

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺒﺎﻨﻌﻘﺎﺩ

ﺍﻹﻤﺎﻤﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﺒﺒﻴﻌﺔ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﺤﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻭﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻴﺴﺭ

ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻡ(33).

ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﻓﻀﻝ ﻭﺍﻷﻨﺴﺏ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺍﺭﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ-ﺭﻀﻲ

ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ (34).-ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻭﺭﻯ
"ﻭﺃَ ْﻤ ُﺭ ُﻫ ْﻡ ُﺸ َ
ﻤﻥ ﻴﺨﻠﻔﻪ ﻓﻲ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﻤﻥ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰَ :

َﺒ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻡ"(35).

ﻓﻴﻤﺎ

ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﺘﺭﻭﻙ ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺨﻠﻴﻔﺘﻬﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺒﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ

ﺒﻴﻨﻬﻡ(36).

ﻓﺒﻭﻴﻊ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ-ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺤﺎﻓﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﺤﻴﺙ

ﺒﺎﻴﻌﺘﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻷﻤﺔ ،ﻭﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻬﻡ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺒﺎﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﻓﻲ ﺴﻘﻴﻔﺔ ﺒﻨﻲ

ﺴﺎﻋﺩﺓ(37).

ﻭﻗﺒﻝ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ-ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﻟﻡ ﻴﻌﻴّﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻋﻤﺭ-ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ-

ﺒﻌﺩﻩ ﺘﻌﻴﻴﻨﴼ ،ﺒﻝ ﺸﺎﻭﺭ ﻜﺒﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﻓﻪ ،ﻓﺭﻀﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ،ﺜﻡ ﺃﻋﻠﻥ ﺍﺴﺘﺨﻼﻑ ﻋﻤﺭ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﺄﻴﺩﻭﻩ ﻭﺭﻀﻭﺍ

ﺒﺘﻭﻟﻴﺘﻪ(38).

ﻭﺃﻤﺎ ﻋﻤﺭ-ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﻓﺠﻌﻝ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻗﺒﻝ ﻤﻭﺘﻪ ﺸﻭﺭﻯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ

ﺒﺎﻴﻌﻭﺍ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ،-ﻓﺎﻨﻌﻘﺩﺕ ﻟﻪ (39).ﻭﻋﻥ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻗﺎﻝ" :ﻤﻥ
ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻰ ﺇﻤﺎﺭﺓ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﺤﻝ ﻟﻜﻡ ﺇﻻ ﺃﻥ

ﺘﻘﺘﻠﻭﻩ"(40).

ﻭﻟﻤﺎ ُﻗ ِﺘﻝ ﻋﺜﻤﺎﻥ-ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﺠﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻋﻠﻲ-ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ ﻟﻪ :ﻭﺍﷲ ﻻ

ﻋﻠﻲ ﻓﺈﻥ ﺒﻴﻌﺘﻲ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺭﴽ ﻭﻟﻜﻥ ﺃﺨﺭﺝ ﺇﻟﻰ
ﻨﻌﻠﻡ ﺃﺤﺩﴽ ﺃﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻨﻙ ،ﻗﺎﻝ" :ﻓﺈﻥ ﺃﺒﻴﺘﻡ ّ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ" .ﻓﺒﺎﻴﻌﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ (41).ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ) :ﻭﻫﻲ-ﺃﻱ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ -ﺘﻜﺘﺏ ﻟﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ
ﺒﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﺤﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺩﻭﻥ ﻋﻬﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ

ﻗﺒﻠﻪ((42).

ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻓﻲ

ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺒﺎﻟﺘﻭﺭﻴﺙ ﻭﺍﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

َﻭ ُﻜ ْﻨ ُﺕ ُﻤ َﺅ ِّﻤﺭﴽ ﺃَ َﺤﺩﴽ ِﻤﻥ
َﺎﻝَ :ﺭ ُﺴ ُ
َﺎﻝ :ﻗ َ
ﺃ .ﻋﻥ َﻋﻠِﻲ ﻗ َ
ﻭﻝ َﱢ
ﺍﷲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :-ﻟ ْ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﻭﺭ ٍﺓ ِﻤ ْﻨ ُﻬ ْﻡ َ
ِﻡ ْﺍﺒ َﻥ ﺃُ ِّﻡ
ْ ﺃُ َّﻤ ِﺘﻲ َﻋ ْﻥ َﻏ ْﻴ ِﺭ َﻤ ُﺸ َ
ﻷ َّﻤ ْﺭ ُﺕ َﻋﻠ َْﻴﻬ ُ
ﺏ .ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ :ﻗﺎﻝ ﻋﻤﺭ" :ﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﻌﺔ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﻓﻠﺘﺔ ﻭﺘﻤﺕ ،ﺃﻻ ﻭﺇﻨﻬﺎ
َﻋ ْﺒ ٍﺩ"(43).

ﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﻭﻟﻜﻥ ﺍﷲ ﻭﻗﻰ ﺸﺭﻫﺎ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻴﻜﻡ ﻤﻥ ﺘﻘﻁﻊ ﺍﻷﻋﻨﺎﻕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺜﻝ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ،ﻤﻥ
ﻼ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻼ ﻴﺘﺎﺒﻊ ﻫﻭ ﻭﻻ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺎﺒﻌﻪ َﺘ ِﻐ َّﺭ َﺓ) (44ﺃﻥ
ﺒﺎﻴﻊ ﺭﺠ ً

ﺘﻭﺭﻴﺜﻬﺎ.

ﺝ .ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻟﻡ ﻴﻭﺹ ﺒﺎﻟﺨﻼﻓﺔ ﻷﺤﺩ ﺒﻨﺹ

ﺼﺭﻴﺢ(46).

ﻴﻘﺘﻼ"(45).

ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ

ﺩ .ﺠﻌﻝ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻤﺤﺼﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﻭﻜﻠﻬﻡ ﻴﺼﻠﺤﻭﻥ

ﻟﺘﻭﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ،ﻭﻫﻡ ﻋﻠﻲ ،ﻭﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋﻭﻑ ،ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻡ ،ﻭﻁﻠﺤﺔ ﺒﻥ

ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ ،ﻭﺘﺭﻙ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺯﻴﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﺓ ﺍﻟﻤﺒﺸﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﻨﺔ ،ﻭﻟﻌﻠﻪ ﻓﻌﻝ ﺫﻟﻙ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ

ﻗﺒﻴﻠﺘﻪ ﺒﻨﻲ

ﻋﺩﻱ(47).

ﻓﻜﺎﻥ ﺤﺭﻴﺼﴼ ﻋﻠﻰ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻹﻤﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺃﻗﺎﺭﺒﻪ ﺨﻭﻓﴼ ﻤﻥ ﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻭﺭﻴﺙ.

ﻫـ .ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﻴﺨﻠﻔﻪ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﻷﻫﻝ

ﺍﻟﺤﻝ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﻨﻭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻴﻌﺯﻝ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻘﺏ
ﻭﻓﺎﺓ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻴﻨﻪ ﻭﻟﻴﴼ ﻟﻌﻬﺩﻩ ،ﻭﻴﻌﻠﻥ ﺃﻨﻪ ﻋﻴﻨﻪ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ،ﻭﻟﻴﺱ
ﺫﻟﻙ ﺤﻘﻪ ،ﺒﻝ ﺤﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻴﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭﻭﺍ

ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ(48).

ﺜﻡ ﺨﻁﺏ ﻓﻘﺎﻝ" :ﻴﺎ

ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﺇﻨﻲ ﻗﺩ ﺍﺒﺘﻠﻴﺕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺭﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻲ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻻ ﻤﺸﻭﺭﺓ ،ﻭﺇﻨﻲ ﻗﺩ ﺨﻠﻌﺕ

ﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﻋﻨﺎﻗﻜﻡ ﻤﻥ ﺒﻴﻌﺘﻲ ﻓﺎﺨﺘﺎﺭﻭﺍ ﻷﻨﻔﺴﻜﻡ" .ﻓﺼﺎﺡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺼﻴﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ :ﻗﺩ ﺍﺨﺘﺭﻨﺎﻙ ﻴﺎ ﺃﻤﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ،ﻭﺭﻀﻴﻨﺎ ﺒﻙ ،ﻓﻠﻲ ﺃﻤﺭﻨﺎ ﺒﺎﻟﻴﻤﻥ

ﻭﺍﻟﺒﺭﻜﺔ(49).

ﻭ .ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻴﻘﻭﻝ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ) :ﻭﺃﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻌﻬﺩ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻠﻴﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺼﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻴﺨﺹ

ﺒﻪ ﻤﻥ ﻴﺸﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺩﻩ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺃﻤﻜﻥ ﺨﻭﻓﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺙ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺼﺏ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﻤﻠﻙ ﷲ ﻴﺅﺘﻴﻪ ﻤﻥ

ﻴﺸﺎﺀ((50).

ﻭﻴﻘﻭﻝ ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ" :ﻭﻻ ﺨﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻝ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ

ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﺙ ﻓﻴﻬﺎ -ﺃﻱ

ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ(51)."-

ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﻋﺭﻑ

ﺍﻟﺘﻭﺍﺭﺙ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﻭﺒﻴﺔ ﻜﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺎ ﻭﻫﻭﻟﻨﺩﺍ.

ﻉ .ﺍﻤﺘﻨﻊ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ ﻟﻠﻭﻟﻴﺩ ﻭﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﺒﻨﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ
ﻤﺭﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺃﺒﻴﻬﻤﺎ ﻭﻗﺎﻝ" :ﻻ ﺃﺒﺎﻴﻊ ﻭﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ
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ﺤﻲ"(52).

ﻭﻀﺭﺏ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺏ ﻓﻲ ﺒﻴﻌﺔ
ُ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﺃﻴﻀﴼ ﻷﻨﻪ ﻗﺎﻝ" :ﻻ ﺃﺒﺎﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ" .ﻓﻀﺭﺒﻪ ﺠﺎﺒﺭ ﺒﻥ ﺍﻷﺴﻭﺩ ،ﻭﻜﺎﻥ
ﻋﺎﻤﻝ ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺯﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻴﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ(53).

ﺒﺄﻥ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﻋﻴّﻥ ﻋﻤﺭ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺒﻌﺩﻩ ﻓﻠﻴﺱ ﺼﺤﻴﺤﴼ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺒﺎ ﺒﻜﺭ ﺍﺴﺘﺨﻠﻑ
ﺯ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﻝ ّ

ﻭﺭﺸﺤﻪ ﺒﻌﺩ ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺭﺃﻴﻪ ﺃﺤﺩ ﻤﻨﻬﻡ ،ﻭﺤﺼﻝ ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ
ﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻕ ﻋﻤﺭ ّ
ﻻ ﻭﻋﻤﻼً ،ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺼﺎﻓﺤﻭﻩ ﻭﻋﺎﻫﺩﻭﻩ ،ﻭﺴﻜﺕ ﺍﻟﺒﺎﻗﻭﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌﻠﻡ
ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﻋﻤﺭ ﻗﻭ ً
ﺒﻤﺒﺎﻴﻌﺘﻪ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﻀﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺇﻗﺭﺍﺭﴽ ﻤﻨﻬﻡ ﻭﺭﻀﻰ
ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺎﺭﻀﻪ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﺒﻝ ﺭﻀﻭﺍ ﺒﻪ ﻭﺒﺎﻴﻌﻭﻩ.

ﺒﻪ(54).

ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ﻗﺭﺍﺭﴽ ﺫﺍﺘﻴﴼ،

 .3ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ :ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﺭﻓﻊ ﺸﻌﺎﺭ

ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ

ﺭﺴﺦ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ،ﻭﺭﺴﻡ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻴﻁ ،ﻭﺃﺤﺎﻁﻬﺎ ﺒﺴﻴﺎﺝ
ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲّ ،
ﻭﺤﺙ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻬﺭﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻋﺩﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ
ﻤﺘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﺍﻻﻨﺩﺜﺎﺭ،
ّ
ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ،ﻓﻼ ﻴﺤﻕ ﻷﻱ ﻓﺭﻴﻕ ﺃﻥ ﻴُ ِﻌ ّﺩ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﻫﺭﻁﻘﺔ ﻴﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺇﺫ ﻻ ﻋﺼﻤﺔ

ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺇﻻ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ،ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ " :ﻜﻝ ﺍﺒﻥ ﺁﺩﻡ

ﺨﻁﺎﺀ ﻭﺨﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺎﺌﻴﻥ

ﺍﻟﺘﻭﺍﺒﻭﻥ"(55).

ﻓﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ّ
ﺨﻁﺎﺀ ﻓﺎﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ

ﻟﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﺒﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻭﻨﴼ ﻭﺴﻨﺩﴽ ﻟﻪ ،ﺜﻡ ﺇﻥ ﻁﺎﻋﺔ

ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻜﻝ ﻗﻴﺩ ،ﺒﻝ ﻫﻲ ﻁﺎﻋﺔ ﻤﺸﺭﻭﻁﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺃﻭﺍﻤﺭﻩ

ﻟﺤﻜﻡ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ (56).ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺭﻕ "ﺠﺏ" ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺨﺎﺼﻴﺔ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻫﻲ ﺘﺴﺎﻤﺤﻪ

ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺸﺎﻫﺩﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺫﻫﺒﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻤﻤﺎ

ﻴﻤﺎﺭﺱ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ (57).ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ" :ﺭﺃﻴﻲ ﺼﻭﺍﺏ ﻴﺤﺘﻤﻝ ﺍﻟﺨﻁﺄ ،ﻭﻤﺎ
ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺨﻁﺄ ﻴﺤﺘﻤﻝ

ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ"(58).

ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻌﺼﺏ ﺍﻷﻋﻤﻰ ﻟﻶﺭﺍﺀ.

ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻟﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺃﺨﻴﻪ

ﻟﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﺴﻤﺤﺕ ﻟﻬﻡ ﺒﺈﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺃﺠﺎﺯﻩ ﺍﻟﺸﺭﻉ ،ﻭﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ
ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ .ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻥ ﺤﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﻤﺢ ﻟﻠﺸﺨﺹ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺘُﺴﺘﻐﻝ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺃﻥ ﻴﻌﺒّﺭ ﻋﻥ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ ،ﺒﻐﺽ

ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻠﻜﻬﺎ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻨﻅﻴﻔﺔ ،ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺩﻟﻲ ﺒﺂﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﻸ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻹﺫﺍﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ،ﻭﺒﻘﻠﻤﻪ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ،ﻭﻋﺒﺭ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ﻭﻏﻴﺭﻩ ﺩﻭﻥ ﺤﺭﺝ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻴﺘﻘﻴّﺩ ﺒﺂﺩﺍﺏ
ﻭﻥ
ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺃﺨﻼﻗﻪ ،ﻭﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻫﺩﻓﻪ ﺍﻹﺼﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻸﻓﻀﻝ .ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰَ " :ﻓ َﻼ َﻭ َﺭ ِّﺒ َﻙ َﻻ ﻴُ ْﺅ ِﻤﻨُ َ
ّﻤﻭﺍ
ّﻤ َ
ِﻡ َﺤ َﺭ ًﺠﺎ ِﻤ َّﻤﺎ ﻗ َ
َﻀ ْﻴ َﺕ َﻭﻴُ َﺴﻠِ ُ
ﻭﻙ ِﻓ َ
َﺤ َﺘّﻰ ﻴُ َﺤ ِﻜ ُ
ﻴﻤﺎ َﺸ َﺠ َﺭ َﺒ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻡ ﺜ َُّﻡ َﻻ َﻴ ِﺠ ُﺩﻭﺍ ِﻓﻲ ﺃَﻨ ُﻔ ِﺴﻬ ْ

ﺍﷲ َﻓﺄُ ْﻭﻟَِﺌ َﻙ ُﻫ ْﻡ
ﻨﺯ َﻝ َﱡ
ِﻤﺎ ﺃَ َ
ُﻡ ﺒ َ
َﺘ ْﺴﻠِ ً
ﻴﻤﺎ" (59).ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻴﻀﴼَ :
"ﻭ َﻤ ْﻥ ﻟ َْﻡ َﻴ ْﺤﻜ ْ
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻴﺭﻴﺔ ﻟﻸﻤﺔ
ﺍ ْﻟﻜَﺎ ِﻓ ُﺭﻭﻥ"(60).

ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ،
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺒﻭﺴﺎﺌﻝ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ،ﺘﺤﻔﻅ ﻟﻪ ﺤ ّﻘﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻀﻭﴽ ً

ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻕ ﻟﻴﺱ ﻤﻨّﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ،ﺒﻝ ﻫﻭ ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺇﻟﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ،ﻭﻤﺩ
ﻴﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺜﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ .ﻭﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ

ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ﺃﻭﻻً .ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ :ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺘﻘﻠﻴﺏ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ

ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺎ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﻝ ﻭﺍﻹﻓﻬﺎﻡ ﻟﻠﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ

ﻤﻨﻬﺎ(61).

ﻭﻫﻲ

ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻴﺭ ﻴﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﻼﻑ ،ﻭﻴﻨﻅﺭ ﺃﻗﺭﺒﻬﺎ

ﻤﺘﻭﻜﻼ
ﻗﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻨﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺭﺸﺩﻩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺸﺎﺀ ﻤﻨﻪ ،ﻋﺯﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺃﻨﻔﺫﻩ
ً
ً
ﻋﻠﻴﻪ ،ﺇﺫ ﻫﺫﻩ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ

ﻨﺒﻴﻪ(62).

ﻭﻟﻘﺩ ﺴﺒﻘﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺒﻘﺭﻭﻥ،

ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﺘﻌﺘﺭﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ،ﺍﻟﻠﻬﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻱ ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻑ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ ،ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ ﺍﻟﺫﻱ

ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺒﻌﺩ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺨﺫ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻲ
ﺁﺨﺭ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ﻋﺸﺭ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ،ﻭﺃﺨﺫﺕ ﺒﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ ،ﻓﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﺤﻴﻥ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻟﻡ ﺘﺄﺕ ﺒﺠﺩﻴﺩ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻨﺘﻬﺕ
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ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺴﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﻠﻜﺘﻪ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻥ

ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ

ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻱ(63).

ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻨﺹ ﻓﻴﻪ ،ﺇﺫ ﻻ ﺍﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺹ ﻜﻤﺎ ﻗﺭﺭ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ.

ﻭﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ:

ِﺭ ُﻫ ْﻡ ِﻓﻲ َْ
ﺍﷲ ﻴُ ِﺤ ُّﺏ
ﺍﻷ ْﻤ ِﺭ َﻓﺈِﺫَﺍ َﻋ َﺯ ْﻤ َﺕ َﻓ َﺘ َﻭ َﻜ ْ
ﺍﷲ ﺇِ َّﻥ َﱠ
ّﻝ َﻋﻠَﻰ َﱢ
"ﻭ َﺸﺎﻭ ْ
 .1ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰَ :
ﻴﻥ" (64).ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ) :ﻓﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﻴﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻓﻲ
ﺍﻟ ُْﻤ َﺘ َﻭ ِّﻜﻠِ َ
ﺍﻷﻤﺭ ،ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻋﻁﻑ ﻟﻬﻡ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺃﺫﻫﺏ ﻷﻀﻐﺎﻨﻬﻡ ،ﻭﺃﻁﻴﺏ ﻟﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺸﺎﻭﺭﻫﻡ ﻋﺭﻓﻭﺍ

ﺇﻜﺭﺍﻤﻪ

ﻟﻬﻡ((65).

ﺎﻫ ْﻡ
ﻭﺭﻯ َﺒ ْﻴ َﻨ ُﻬ ْﻡ َﻭ ِﻤ َّﻤﺎ َﺭ َﺯ ْﻗ َﻨ ُ
"ﻭﺃَ ْﻤ ُﺭ ُﻫ ْﻡ ُﺸ َ
 .2ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰَ :
ﻜﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺘﻔﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ
ﻭﻥ"(66).
ﻴُ ْﻨ ِﻔ ُﻘ َ

ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ

ﺍﻻﺴﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﺘﺩﺒﻴﺭ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.

ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ :ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻫﺭﻴﺭﺓ ﻗﺎﻝ" :ﻤﺎ ﺭﺃﻴﺕ ﺃﺤﺩﴽ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺸﻭﺭﺓ ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ ﻤﻥ

ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ

ﻭﺴﻠﻡ(67)."-

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻤﺸﺎﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺴﺭﻯ ﺒﺩﺭ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻤﻼﻗﺎﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭ

ﻓﻲ ﻏﺯﻭﺓ ﺃﺤﺩ ،ﻭﺤﻔﺭ ﺍﻟﺨﻨﺩﻕ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.
ﺜﺎﻨﻴﴼ :ﺤﻕ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ

ﺍﻟﻨﺼﺢ :ﻫﻭ ﺇﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺨﻼﻑ

ﺍﻟﻐﺵ(68).

ﻭﻗﻴﻝ :ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﻴﺩ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺭﻴﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ (69).ﻭﻗﺩ ﺒﻴّﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺢ
ُﻡ
"ﻭﻗ َ
ُﻡ ِﺭ َﺴﺎﻟَ َﺔ َﺭ ِّﺒﻲ َﻭ َﻨ َ
َﺎﻝ َﻴﺎ ﻗ ْ
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﻴﻥ ،ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ َ
ﺼ ْﺤ ُﺕ ﻟَﻜ ْ
َﻭ ِﻡ ﻟَ َﻘ ْﺩ ﺃَ ْﺒﻠَ ْﻐﺘُﻜ ْ
ﻭﻥ ﺍﻟ َﻨّ ِ
َﻤﻭﻥ" (71).ﻭﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﺼﺢ
ُﻡ َﻭﺃَ ْﻋﻠ َُﻡ ِﻤ ْﻥ َﱢ
َﻭﻟَ ِﻜ ْﻥ َﻻ ﺘُ ِﺤﺒُّ َ
ﺍﷲ َﻤﺎ َﻻ َﺘ ْﻌﻠ ُ
"ﻭﺃَ َ
ﺎﺼ ِﺤﻴﻥ")َ (70
ﻨﺼ ُﺢ ﻟَﻜ ْ

ﻗﻭﻻ ﺃﻭ ﻓﻌﻼً .ﻭﻗﻴﻝ :ﻫﻭ
ﺃﺘﺤﺭﻯ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺼﻼﺤﻜﻡ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﺘﺤﺭﻱ ﺫﻟﻙ ً
ﻟﻜﻡ :ﺃﻱ ّ
ﺍﺨ ُﺭ ْﺝ ﺇِِّﻨﻲ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻊ ﺨﻠﻭﺹ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﻜﺭﻭﻩ (72).ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰَ :
"ﻗﺎﻝ ْ
َﻙ ِﻤ ْﻥ ﺍﻟ َﻨّ ِ
ﺎﺼ ِﺤﻴﻥ" (73).ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﻗﺎﻝ" :ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ"
ﻟَ
ﻗﻠﻨﺎ ﻟﻤﻥ؟ ﻗﺎﻝ" :ﷲ ﻭﻟﻜﺘﺎﺒﻪ ﻭﻟﺭﺴﻭﻟﻪ ﻭﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ

ﻭﻋﺎﻤﺘﻬﻡ"(74).

ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻷﺌﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻤﻌﺎﻭﻨﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻁﺎﻋﺘﻬﻡ ﻓﻴﻪ ،ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﻪ ﻭﺘﻨﺒﻴﻬﻬﻡ ،ﻭﺘﺫﻜﻴﺭﻫﻡ ﺒﺭﻓﻕ ﻭﻟﻁﻑ،
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﻭﺇﻋﻼﻤﻬﻡ ﺒﻤﺎ ﻏﻔﻠﻭﺍ ﻋﻨﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺒﻠﻐﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ(75).

ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ

ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺩﻭﻥ ﺨﻭﻑ ﺃﻭ ﻭﺠﻝ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺭﺸﻴﺩ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﺴﺘﻤﻊ ﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻴﺩﻴﺭ

ﻟﻬﺎ ﻭﻟﺭﺃﻴﻬﺎ ﻅﻬﺭﴽ.

ﺜﺎﻟﺜﴼ :ﺍﻟﺒﻴﻌﺔ )ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ(

ﻭﻫﻲ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ

ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺘﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﻭﻴﺴﻭﺴﻪ ﻋﺒﺭ ﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﻉ ،ﻭﻻ ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ

ﻓﺭﻀﴼ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ،ﻭﻻ ﺒﺘﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﻭﻻ ﺒﺎﻻﻨﻘﻼﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ.

ﺇﻥ ﺤﻕ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻴﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺩ ﺒﺭﺃﻱ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ

ﺸﺅﻭﻨﻪ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺒﺎﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺼﺭﻴﺢ ﺒﺤﻕ

ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ

ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ(76).

ﻭﻤﺫﻫﺏ ﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻫﻲ ﺼﺎﺤﺒﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ

ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻜﻤﻬﺎ .ﻓﻘﺩ ﺠﺭﻯ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻋﺼﺎﺭ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﺎﻟﻡ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻰ

ﺫﻟﻙ(77).

ﺭﺍﺒﻌﴼ :ﺤﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ

ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺤﻕ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ،ﻓﺎﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻ

ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺤﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻋﻭﺠﺎﺠﻬﺎ ،ﻭﻴﺸﻬﺩ
ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﺃﺓ ﺍﻟﺼﺤﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺴﻜﻭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﻤﻨﺎﻗﻀﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ

ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ،ﺒﻝ ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻜﺎﻥ ﻴﺤﺜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻀﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ.
ﻗﺎﻝ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ  -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :-ﺃﻓﻀﻝ ﺍﻟﺠﻬﺎﺩ ﻜﻠﻤﺔ ﻋﺩﻝ ﻋﻨﺩ ﺴﻠﻁﺎﻥ

ﺠﺎﺌﺭ"(78).

ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻴﻀﴼ" :ﻤﻥ ﺭﺃﻯ ﻤﻨﻜﻡ ﻤﻨﻜﺭﴽ ﻓﻠﻴﻐﻴﺭﻩ ﺒﻴﺩﻩ ،ﻓﺈﻥ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺒﻠﺴﺎﻨﻪ ،ﻭﻤﻥ ﻟﻡ

ﻴﺴﺘﻁﻊ ﻓﺒﻘﻠﺒﻪ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻀﻌﻑ

ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ"(79).

ﻭﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺃﻴﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﺴﻌﺔ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺘﻘﺒّﻠﻪ ﻟﻠﺭﺃﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﻴﻕ ﺒﻪ ﺫﺭﻋﴼ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ
ﻏﻴﺭ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺘﻘﺩﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ .ﺜﻡ ﺠﺎﺀ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ -ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ-

ﻭﻴﺠﺴﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﻓﻴﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺨﻁﺒﺔ ﻟﻪ ﺒﻌﺩ ﺘﻭﻟﻴﻪ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ:
ﻟﻴﻌﺯﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ
ّ
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ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

)ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ،ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ :ﻓﺈﻨﻲ ﻗﺩ ﻭﻟﻴﺕ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﻟﺴﺕ ﺒﺨﻴﺭﻜﻡ ،ﻓﺈﻥ ﺃﺤﺴﻨﺕ ﻓﺄﻋﻴﻨﻭﻨﻲ ﻭﺇﻥ ﺃﺴﺄﺕ
ﻓﻘﻭﻤﻭﻨﻲ ،ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺃﻤﺎﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻜﺫﺏ ﺨﻴﺎﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻓﻴﻜﻡ ﻗﻭﻱ ﻋﻨﺩﻱ ﺤﺘﻰ ﺃﺭﺠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻘﻪ

-ﺇﻥ ﺸﺎﺀ ﺍﷲ ،-ﻭﺍﻟﻘﻭﻱ ﻓﻴﻜﻡ ﻀﻌﻴﻑ ﺤﺘﻰ ﺁﺨﺫ ﺍﻟﺤﻕ

ﻤﻨﻪ((80).

ﻓﻬﻭ ﻴﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺨﻁﺒﺘﻪ ﺤﻕ

ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ،ﻭﻭﺠﻭﺏ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻋﻭﺠﺎﺝ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﺯﻴﻐﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ

ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺴﻤﻪ ﻟﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺯﺍﻭﻟﺘﻪ ﺃﻤﻭﺭ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ.
ﺨﺎﻤﺴﴼ :ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ

ﻓﻘﺩ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎﺀ ﺁﻓﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﻪ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺇﻋﻤﺎﻝ ﻟﻠﻌﻘﻝ،

ﻭﺩﻓﻊ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ،ﻭﻁﺭﺡ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﺩﻭﻥ ﺘﺭﺩﺩ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻨﻘﺩﺡ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﻟﻠﻘﻀﺎﻴﺎ
ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻨﺹ ﻓﻴﻪ ،ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﺤﺠﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ،ﺒﻝ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻜﻴﻤﻪ
ﻭﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ .ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻝ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ" :ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺒﺎﻨﺴﺩﺍﺩ ﺒﺎﺏ

ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺒﺩﻋﺔ

ﺸﻨﻴﻌﺔ"(81).

ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺯﺩﻭﻱ" :ﻟﻪ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺍﻟﺨﺎﻟﺹ ﻻ ﻏﻴﺭ) ﺃﻱ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ( ،ﻭﺇﻨﻤﺎ

ﻷﻤﺘﻪ"(82).

 .4ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ :ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ" :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ

ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﻴﺤﺼﻝ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺘﻤﺎﺌﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻴﺎﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ"(83).

ﻭﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﻓﻲ

ﻋﻤﻠﻴﺎﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺒﺎﻨﺘﻅﺎﻡ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻓﻲ ﻭﻋﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ

ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ(84).

ﻟﻘﺩ ﺠﻌﻝ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺴﻜﺎﻥ ﺩﻭﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ :ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﺃﻫﻝ ﺍﻟﺫﻤﺔ .ﻭﺃﻫﻝ ﺍﻟﺫﻤﺔ

ﻴﻘﻁﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻴﻘﺭﻭﻥ ﺒﺎﻟﻭﻻﺀ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ
ﻭﺃﻋﺭﺍﻀﻬﻡ ﻭﻋﻘﺎﺌﺩﻫﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ،ﻭﻴﻔﺘﺢ ﻟﻬﻡ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺼﺏ

ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻜﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﺠﻌﻠﻪ ﻨﺼﻴﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﻨﺼﻴﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ
ﻴﻌﻔﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻴﻠﻘﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﺍﻫﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ

ﻭﺤﺩﻫﻡ(85).

ﻭﻴﺤﺼﻝ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺭﻫﺎ ﺍﻟﺸﺭﻉ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻷﺤﺩ

ﺃﻥ ﻴﺴﻠﺒﻬﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻨﻬﺎ ﺸﻴﺌﴼ ،ﺒﻝ ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﺯﻴﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﺸﺭﻁ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺃﻥ ﻻ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻓﻜﻝ ﻤﺎ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻟﻸﻗﻠﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﺘﻌﻁﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺘﻤﻠﻙ ﺃﻥ ﺘﻨﻘﺹ ﻤﻨﻬﺎ

ﺃﻴﻀﴼ ،ﺃﻭ ﺘﺴﻠﺒﻬﻡ ﺇﻴﺎﻫﺎ ،ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﻗﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺭﻫﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺤﺼﻝ
ﻓﻲ ﺒﻭﺭﻤﺎ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺩﻭﻝ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺎﺕ

ﻭﻀﻐﻭﻁ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻭﺘﺘﻨﺎﻗﺹ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ

ﺃﺨﺭﻯ(86).

ﻭﻗﺩ ﻨﺼﺕ ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺭﺭﻫﺎ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﺒﻜﺭﺍﺘﺸﻲ  12-15ﻤﻥ ﺸﻬﺭ ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻨﺔ 1370ﻫـ .ﻭﻗﺩ ﺤﻀﺭﻩ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﺜﻼﺜﻭﻥ
ﻤﻥ ﻜﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ

ﻭﻤﻨﻬﺎ(87):

ﺃ .ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺃﻫﻝ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻨﺤﺘﻬﺎ ﺇﻴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ،ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﻙ ،ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ،

ﻭﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ،ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻝ ،ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ

ﻻﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺭﺯﻕ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺏ .ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺤﺭﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ

ﻓﻲ ﺩﻴﺎﻨﺘﻬﻡ ﻭﻋﺒﺎﺩﺘﻬﻡ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ

ﻓﻲ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻤﻬﻡ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩﻫﻡ.

ﺝ .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻬﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺜﻴﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻁﻌﺘﻬﺎ

ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺭﻗﻡ ﺏ( ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻓﺭﻕ

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ.

ﻭﻤﻥ ﺴﻤﺎﺤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺭﺤﻤﺘﻪ ﺃﻨﻪ ﻀﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﴼ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺩﻴﻨﻭﺍ ﺒﻪ ،ﻭﻤﻥ

ﺴﻤﻭﺍ ﺒﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻝ
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ"ﺃﻫﻝ ﺍﻟﺫﻤﺔ"ّ ،
ﺃﻋﻁﺎﻫﻡ ﺫﻤﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻋﻬﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺩﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﻤﻠﺘﻬﻡ ،ﻭﻜﻝ ﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﻠﻴﻝ

ﺃﻭ

ﻜﺜﻴﺭ(88).

ﻭﻴﺘﻤﺘّﻊ ﺍﻟﺫﻤﻲ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ

ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﻟﻪ ﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ

ﻴﻥ ﻟ َْﻡ
ُﻡ َﱡ
ﺍﷲ َﻋ ْﻥ ﺍﻟَّ ِﺫ َ
ﻋﻘﻴﺩﺘﻪ ﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﺍ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻭﺃﻫﻠﻪ (89).ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ"َ :ﻻ َﻴ ْﻨ َﻬﺎﻜ ْ
ﺍﷲ ﻴُ ِﺤ ُّﺏ
ُﻡ ِﻓﻲ ﺍﻟ ِّﺩ ِ
ِﻡ ﺇِ َّﻥ َﱠ
ُﻡ ِﻤ ْﻥ ِﺩ َﻴ ِ
ُﻡ ﺃَ ْﻥ َﺘ َﺒ ُّﺭ ُ
ﻭﻫ ْﻡ َﻭﺘُ ْﻘ ِﺴ ُﻁﻭﺍ ﺇِﻟ َْﻴﻬ ْ
ﺎﺭﻜ ْ
ﻴﻥ َﻭﻟ َْﻡ ﻴُ ْﺨ ِﺭ ُﺠﻭﻜ ْ
ﻴُ َﻘﺎ ِﺘﻠُﻭﻜ ْ
78

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺍﻟ ُْﻤ ْﻘ ِﺴ ِ
ﻁﻴﻥ"(90).

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻤﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘّﻊ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺎﺩﺭﴽ ،ﻓﻘﺩ ﺭﻓﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺤﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻟﺯﻤﻭﺍ ﺒﺒﺫﻝ ﺩﻤﻬﻡ ﻭﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻡ

ﻻ ﻟﻬﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻋﻥ ﺩﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﻭﺘﺠﺴﻴﺩ ﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻻ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻟﻴﺴﺕ ﺍﻟﺠﺯﻴﺔ ﺇﺫﻻ ً

ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﻠﺔ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺩﻴﺎﺭ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺭﺍﺌﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻪ

ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ،ﻭﻻ ﻴﻨﻜﺭ ﺫﻟﻙ

ﻋﺎﻗﻝ(91).

ﺃﻤﺎ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﺘﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﺤﻕ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺩﻝ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻘﻝ ،ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻟﺭﺃﻱ ،ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ،ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ،ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ

ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻟﻠﻴﻬﻭﺩ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﻭﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺩﻴﻨﻬﻡ (92).ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﻤﻥ ﺒﻌﺩﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ
ّ
ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﺭﻫﺒﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻨﺎﺌﺱ ﻭﺍﻷﺤﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺍﻤﻊ ،ﻓﻬﺫﺍ
ﻴﻭﺼﻭﻥ ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﻭﺠﻴﻭﺸﻬﻡ ﺒﻌﺩﻡ
ّ
ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻴﻭﺼﻲ ﺠﻴﺸﻪ ﻗﺎﺌﻼً" :ﻭﺴﺘﺠﺩﻭﻥ ﻗﻭﻤﴼ ﻗﺩ ﺤﺒﺴﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻭﺍﻤﻊ ﻓﺫﺭﻭﻫﻡ

ﺒﺨﻁﺎﻴﺎﻫﻡ"(93).

ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
 .5ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ :ﻴُ َﻌ ّﺩ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺃﻭﻝ ّ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻭﺘﺭﻓﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﻓﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺘﺎﻤﺔ،
ﻭﺘﺤﺘﺭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ،ﻭﻻ ﺘﻌﻘﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ.

ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ّ
ﺤﺘﻰ ﺇﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﺨﺭﺝ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻫﻭ ﺤﺭﻴﺹ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻴﺘﺼﺭﻑ ﺒﻴﻥ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ

ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ(94).

ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﺭﻴﺩﺓ

ﻭﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ،ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ،ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻷﻤﺔ،
ﻭﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﻌﻠﻭ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻹﻤﺎﻡ ،ﻴﺘﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻴﻘﻑ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻜﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ

ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﺸﻰ ﻓﻲ ﺍﷲ ﻟﻭﻤﺔ ﻻﺌﻡ .ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

ُﻡ
ﻴﻥ ِﱢﷲ ُﺸ َﻬ َﺩﺍﺀ ﺒِﺎ ْﻟ ِﻘ ْﺴ ِﻁ َﻭ َ
َﻭﺍ ِﻤ َ
 .1ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ"َ :ﻴﺎ ﺃَﻴُّ َﻬﺎ ﺍﻟَّ ِﺫ َ
ﻴﻥ َ
ﺁﻤﻨُﻭ ْﺍ ﻜُﻭﻨُﻭ ْﺍ ﻗ َّ
ﻻ َﻴ ْﺠ ِﺭ َﻤ َﻨّﻜ ْ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ِﻤﺎ
ﺍﷲ ﺇِ َّﻥ ﱠ
ْﺭ ُﺏ ﻟِﻠ َﺘّ ْﻘ َﻭﻯ َﻭﺍ َﺘّ ُﻘﻭ ْﺍ ﱠ
َﻭ ٍﻡ َﻋﻠَﻰ ﺃَ َّ
َﺸ َﻨ ُ
ﻻ َﺘ ْﻌ ِﺩﻟُﻭ ْﺍ ْ
ﺍﷲ َﺨﺒ ٌ
ﺍﻋ ِﺩﻟُﻭ ْﺍ ُﻫ َﻭ ﺃَﻗ َ
ِﻴﺭ ﺒ َ
ﺂﻥ ﻗ ْ
ﺃﻱ :ﻭﻻ ﻴﺤﻤﻠﻨﻜﻡ ﺸﺩﺓ ﺒﻐﻀﻬﻡ ﻟﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﻌﺩﻟﻭﺍ ﻓﻴﻬﻡ ،ﻓﺘﻤﻨﻌﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺤﻘﻬﻡ ،ﺃﻭ ﺘﺯﻴﺩﻭﺍ ﻓﻲ
ُﻭﻥ"(95).
َﺘ ْﻌ َﻤﻠ َ

ﻨﻜﺎﻟﻬﻡ ،ﺘﺸﻔﻴﴼ

ﻭﻏﻴﻅﴼ(96).

ُﻡ ﺃَﻥ ﺘُﺅ ُّﺩﻭ ْﺍ ﺍ َ
ﻷ َﻤﺎ َﻨ ِ
ﺎﺱ
َﻤﺘُﻡ َﺒ ْﻴ َﻥ ﺍﻟ َﻨّ ِ
 .2ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" :ﺇِ َّﻥ ﱠ
ﺎﺕ ﺇِﻟَﻰ ﺃَ ْﻫﻠِ َﻬﺎ َﻭﺇِﺫَﺍ َﺤﻜ ْ
ﺍﷲ َﻴ ْﺄ ُﻤ ُﺭﻜ ْ
َﺎﻥ َﺴ ِﻤﻴﻌﴼ َﺒ ِ
ﺼﻴﺭﴽ"(97).
ﺍﷲ ِﻨ ِﻌ َّﻤﺎ َﻴ ِﻌ ُﻅﻜُﻡ ِﺒ ِﻪ ﺇِ َّﻥ ﱠ
ُﻤﻭ ْﺍ ﺒِﺎﻟ َْﻌ ْﺩ ِﻝ ﺇِ َّﻥ ﱠ
ﺍﷲ ﻜ َ
ﺃَﻥ َﺘ ْﺤﻜ ُ

 .3ﻋﻥ ﻋﺭﻭﺓ ﻋﻥ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻜﻠّﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﻓﻲ ﺍﻤﺭﺃﺓ

ﻓﻘﺎﻝ" :ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻠﻙ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺒﻠﻜﻡ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻘﻴﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻴﻊ ،ﻭﻴﺘﺭﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ،
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﻴﺩﻩ ﻟﻭ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻓﻌﻠﺕ ﺫﻟﻙ ﻟﻘﻁﻌﺕ

ﻴﺩﻫﺎ"(98).

ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ ﻟﻼﺒﺘﺯﺍﺯ ،ﻭﻻ ﻴﺴﺘﺜﻨﻲ ﺃﺤﺩﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﺼﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﺭﻜﺯﻩ،

ﻓﻼ ﺤﺼﺎﻨﺔ ﻷﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﻴﻥ ﻟﻠﻌﺩﺍﻟﺔ.

ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺤﻴﺎﺩﻩ ﻭﺒُﻌﺩﻩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﻠﺔ ﺒﻤﺴﻴﺭﺘﻪ،

ﻭﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺘﺭﺴﻴﺦ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﺸﻜﻝ ﺃﺩﻕ ﻭﺃﻜﻤﻝ ﻏﺎﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩﺓ
ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺎﺕ(99).

ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰ:

ﻤﻨﻪ ﻭﻫﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﺍﻟﻘﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ
ُﻡ ﺃَ ْﻥ ﺘُ َﺅ ُّﺩﻭﺍ َْ
ﺍﻷ َﻤﺎ َﻨ ِ
ْﻌ ْﺩ ِﻝ"(100).
َﻤﺘُ ْﻡ َﺒ ْﻴ َﻥ ﺍﻟ َﻨّ ِ
"ﺇِ َّﻥ َﱠ
ُﻤﻭﺍ ﺒِﺎﻟ َ
ﺎﺱ ﺃَ ْﻥ َﺘ ْﺤﻜ ُ
ﺎﺕ ﺇِﻟَﻰ ﺃَ ْﻫﻠِ َﻬﺎ َﻭﺇِﺫَﺍ َﺤﻜ ْ
ﺍﷲ َﻴ ْﺄ ُﻤ ُﺭﻜ ْ

ﻭﻗﺩ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻓﻘﺩ ﺠﻌﻝ ﻋﻤﺭ ﺒﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﻓﻴﻪ(101).

ﻴﻘﻭﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺼﻭﺭ:

ﻴﺘﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ
ﻤﺴﺘﻘ ً
ﻼ ﻋﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲَ ،
ﻓﻌﻴّﻥ ﻟﻪ َﻤﻥ َّ
"ﺇﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﻤﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺃﺒﻲ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻷﺸﻌﺭﻱ ﻗﺒﻝ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻨﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭ
ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺘﻘﺎﻀﻴﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺃﻜﻤﻝ ﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻭﻀﻌﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ"(102).

ﻭﻨﺼﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ،ﻓﻘﺩ ﻨﺹ ﺩﺴﺘﻭﺭ
ّ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ (103).ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﻨﺼﻪ) :ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﻭﻥ ﻻ ﺴﻠﻁﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺌﻬﻡ ﻟﻐﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ

ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ((104).

 .6ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺸﻌﺏ :ﻟﻘﺩ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﺒﻲ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﻨﻅﺎﻤﴼ ﻟﻠﺘﻤﺜﻴﻝ

ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ ﻗﺒﻝ ﺃﻥ ﺘﻤﺎﺭﺴﻪ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻤﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻴﻥ؛ ﻟﻤﺎ ﺃﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺃﻥ
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ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺍﻟﻨﺒﻲ-ﺼﻠَّﻰ ﺍﷲُ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻭ َﺴﻠَ َّﻡ -ﻗﺎﻡ ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀﻩ ﻭﻓﺩ ﻫﻭﺍﺯﻥ ﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻓﺴﺄﻟﻭﻩ ﺃﻥ ﻴﺭﺩ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ
َ

ﻭﺴﺒﻴﻬﻡ ،ﻓﻘﺎﻝ ﻟﻬﻡ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ" :ﺇﻨﺎ ﻻ ﻨﺩﺭﻱ ﻤﻥ ﺃﺫﻥ ﻤﻨﻜﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻤﻥ ﻟﻡ ﻴﺄﺫﻥ ،ﻓﺎﺭﺠﻌﻭﺍ ﺤﺘﻰ

ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻋﺭﻓﺎﺅﻜﻡ ﺃﻤﺭﻜﻡ" .ﻓﺭﺠﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻓﻜﻠﻤﻬﻡ ﻋﺭﻓﺎﺅﻫﻡ ،ﺜﻡ ﺭﺠﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ-ﺼﻠﻰ

ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﻓﺄﺨﺒﺭﻭﻩ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺩ ﻁﻴﺒﻭﺍ

ﻭﺃﺫﻨﻭﺍ(105).

ﻓﺎﻟﻌﺭﻓﺎﺀ ﻫﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﻭﺒﻭﻥ ﻋﻥ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻤﺜﻠﻭﻨﻬﻡ ،ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﴼ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﻤﻤﻥ ﺭﻀﻲ ﻤﻤﻥ ﺭﻓﺽ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ

ﻗﺎﻝ" :ﺤﺘﻰ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻴﻨﺎ ﻋﺭﻓﺎﺅﻜﻡ

ﺃﻤﺭﻜﻡ"(106).

ﻟﻘﺩ ﺘﺭﻙ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﻴﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻜﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ،

ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﺯﺒﻲ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ،ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻁﺭﻕ ﺤﺴﻡ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ
ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻘﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺩﻭﺭﴽ ﻜﺒﻴﺭﴽ ﺠﺩﴽ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺘﻤﻨﻌﻪ

ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺍﻟﺸﺭﻕ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ

ﺩﻴﻨﻨﺎ(107).

 .7ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ :ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻔﻭﻕ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﻷﻨﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻟﻰ

ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ(108).

ﻭﻴﻬﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ

ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﻷﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﻴﺩ ﻓﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ

ﻟﺤﻘﻭﻗﻬﻡ(109).

ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺸﻜﻝ

ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻜﻝ ﻀﻤﺎﻨﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﺴﺎﺀﺓ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻓﺘﺼﺒﺢ

ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ
ﺃﺩﺍﺓ ﻁﻐﻴﺎﻥ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩﺍﺩ .ﻓﻬﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻅﻬﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ُّ
ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ(110).
ﻭﻟﻜﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻪ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ

ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺨﺭﻭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﺴﻠﻁﺎﺘﻬﺎ ﻴﻜﻔﻲ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ
ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺃﺴﻬﻡ ﺒﺸﻜﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺨﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ(111).

ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻋﻥ ﻋﻤﺭ-

ﻋﻠﻲ ﻭﺯﻴﺩ ﺒﻜﺫﺍ .ﻗﺎﻝ" :ﻟﻭ
ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ -ﺃﻨﻪ ﻟﻘﻲ ﺭﺠﻼً ،ﻓﻘﺎﻝ" :ﻤﺎ ﺼﻨﻌﺕ ؟" ﻗﺎﻝ :ﻗﻀﻰ ٌّ
ﻜﻨﺕ ﺃﻨﺎ ﻟﻘﻀﻴﺕ ﺒﻜﺫﺍ" .ﻗﺎﻝ :ﻓﻤﺎ ﻤﻨﻌﻙ ﻭﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻴﻙ ؟ ﻗﺎﻝ" :ﻟﻭ ﻜﻨﺕ ﺃﺭﺩﻙ ﺇﻟﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ،ﺃﻭ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺇﻟﻰ ﺴﻨﺔ ﻨﺒﻴﻪ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﻟﻔﻌﻠﺕ ،ﻭﻟﻜﻨﻲ ﺃﺭﺩﻙ ﺇﻟﻰ ﺭﺃﻱ ،ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ﻤﺸﺘﺭﻙ" .ﻓﻠﻡ

ﻋﻠﻲ ﻭﺯﻴﺩ (112).ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻻ ﻴﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﻻ ﻴﻨﻘﻀﻪ ﻭﻫﻭ
ﻴﻨﻘﺽ ﻤﺎ ﻗﺎﻝ ٌّ
ﻀﺩ ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﺨﻴﺭ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ
ﻭﻫﻭ ﺩﻟﻴﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻝ ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ.

ﺜﺎﻨﻴﴼ .ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ :ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻤﺜّﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

 .1ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻭﺤﻕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ :ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ﺒﺄﻨﻬﺎ" :ﺤﻕ ﺍﻟﻨﻔﻭﺫ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ،ﻭﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺒﻊ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀ ،ﻭﻫﻲ ﻗﻭﺓ
ﺘﻤﺜﻝ ﺤﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺘﺹ ﺤﻴﺎﻝ ﺩﺍﺨﻝ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ،ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ

ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ"(113).

ﻭﻫﻲ ﺃﻫﻡ ﺭﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻭﺒﺩﻭﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺴﻠﻁﺎﺕ

ﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﻭﻫﻲ ﻨﻭﻋﺎﻥ:
ّ
 ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ :ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﻠﻭ ﻟﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲّ
ﺘﻨﻅﻡ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ.

 ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ّﺘﻨﻅﻡ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻐﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩﻫﺎ

ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ(114).

ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻓﻔﻲ

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺸﺭﻉ ﻭﻻ ﺤﻜﻡ ﻟﻠﻌﻘﻝ) ،(115ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ﻫﻭ ﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﷲ
ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺘﺤﺭﺴﻬﺎ ،ﻭﺘﻨﻔﺫﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻨﺎﺌﺏ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ

ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ (116).ﻭﻟﻴﺱ ﻟﻠﺤﺎﻜﻡ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻔﻌﻝ ﻤﺎ ﻴﺤﻠﻭ

ﻟﻪ ،ﺒﻝ ﻴﺨﻀﻊ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜﻠّﻪ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﺩﺕ ﻗﺒﻝ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

ﻭﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ،ﻭﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ

ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﻤﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺤﺎﺩﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻓﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻷﻤﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻪ ،ﺒﻝ ﻋﺯﻟﻪ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ:
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ﻋﻠﻴﻪ(117).

ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ُﻭﻥ"(118).
ﺍﻟ ُْﻤ َﺘ َﻭ ِّﻜﻠ َ

ْﺕ َﻭ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﻓﻠ َْﻴ َﺘ َﻭ َﻜ ِ
ّﻝ
ْﻡ ﺇِ َّ
ﻻ ِﱢﷲ َﻋﻠ َْﻴ ِﻪ َﺘ َﻭ َّﻜﻠ ُ
 .1ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" :ﺇِ ِﻥ ﺍﻟ ُ
ْﺤﻜ ُ
َﺭ
ﻻ َﺘ ْﻌﺒُ ُﺩﻭ ْﺍ ﺇِ َّ
ﻻ ِﱢﷲ ﺃَ َﻤ َﺭ ﺃَ َّ
ْﻡ ﺇِ َّ
ﻻ ﺇَِﻴّ ُﺎﻩ َﺫﻟِ َﻙ ﺍﻟ ِّﺩ ُ
ﻴﻥ ﺍ ْﻟ َﻘ ِﻴّ ُﻡ َﻭﻟَـ ِﻜ َّﻥ ﺃَ ْﻜﺜ َ
 .2ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ" :ﺇِ ِﻥ ﺍﻟ ُ
ْﺤﻜ ُ
ﻻ
ﺍﻟ َﻨّ ِ
ﺎﺱ َ

ﻭﻥ"(119).
َﻤ َ
َﻴ ْﻌﻠ ُ

ﻭﻙ
َﺭ ُﻫ ْﻡ ﺃَﻥ َﻴ ْﻔ ِﺘﻨُ َ
ﻨﺯ َﻝ ﱡ
ﺍﷲ َﻭ َ
ِﻤﺎ ﺃَ َ
ِﻊ ﺃَ ْﻫ َﻭ ُ
ﺍﺤﺫ ْ
ﻻ َﺘ َﺘّﺒ ْ
ﺍﺀﻫ ْﻡ َﻭ ْ
"ﻭﺃَ ِﻥ ْ
ﺍﺤﻜُﻡ َﺒ ْﻴ َﻨ ُﻬﻡ ﺒ َ
 .3ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰَ :
ﻙ"(120).
َﻋﻥ َﺒ ْﻌ ِ
ﺍﷲ ﺇِﻟ َْﻴ َ
ﻨﺯ َﻝ ﱡ
ﺽ َﻤﺎ ﺃَ َ
ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻓﺎﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﻟﻠﺸﻌﺏ ﻻ ﻟﻠﺸﺭﻉ (121).ﻓﻬﻲ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﻊ ﻟﻭﺍﺀ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻟﻠﺸﻌﺏ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻟﻪ ﺤﻕ ﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ

ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻼﻝ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﻡ ،ﻭﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ،

ﺸﺭﻋﺕ ﺍﻟﺭﺒﺎ ﻭﺍﻹﺠﻬﺎﺽ ﻭﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺜﻠﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺘﻝ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺃﻭ ﺒﺩﺍﻓﻊ
ﻓﺒﺭﻟﻤﺎﻨﺎﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ّ
ﺘﺸﺭﻉ ﻓﻴﻤﺎ ﺸﺭﻉ ﺍﷲ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻠﻴﺱ
ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻻ ّ
ّ
ﻼ ﺃﻥ ﺘﻐﻴّﺭ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﻴﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺍﷲ ،ﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻓﻴﻤﺎ
ﻟﻬﺎ ﻤﺜ ً
ﻻ ﻨﺹ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﻀﻴﻪ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ.

ﻼ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ
 .2ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻻ ﺘﻌﺎﺩﻱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺘﺭﻓﻀﻪ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﺎﻤ ً

ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺨﻠﻕ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻟﻠﻌﻤﻝ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺭﻓﺽ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ
ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﺴﺭﻋﺎﻥ ﻤﺎ ﺘﻠﺘﻑ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﻭﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ّ
ﻤﻥ ﻴﻬﺩﺩ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺠﺒﻬﺔ ﺍﻹﻨﻘﺎﺫ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻌﻁﻴﻝ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻗﺘﺫﺍﻙ ،ﻭﺯﺝ ﺒﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﻋﺒﺎﺴﻲ ﻤﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﻫﺏ

ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ،ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻜﻭﺒﻲ "ﻜﺎﺴﺘﺭﻭ" ،ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻔﻨﺯﻭﻴﻠﻲ
"ﺘﺸﺎﻓﻴﺯ" ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ.

 .3ﺘﻀﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ -ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻨﻅﺎﻤﴼ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ -ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺭﺫﺍﺌﻝ

ﻭﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻝ ،ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻓﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ،ﻓﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻴّﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺍﻟﺭﺫﺍﺌﻝ ﻓﺄﻤﺭﻫﻡ

ﺒﺎﺠﺘﻨﺎﺒﻬﺎ ،ﻭﺒﻴّﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻝ ﻭﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺈﺘﻴﺎﻨﻬﺎ.

 .4ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺘﻌﻁﻲ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ

ﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻷﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﷲ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺘﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﺎﻗﺽ ﻗﻭﻝ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ:
َﻬ ُﻡ ﺍﻟ ِ
ْﺨ َﻴ َﺭ ُﺓ ِﻤ ْﻥ ﺃَ ْﻤ ِﺭ ِﻫ ْﻡ َﻭ َﻤﻥ
َﻀﻰ َﱡ
َﺎﻥ ﻟِ ُﻤ ْﺅ ِﻤ ٍﻥ َﻭ َﻻ ُﻤ ْﺅ ِﻤ َﻨ ٍﺔ ﺇِﺫَﺍ ﻗ َ
ﺍﷲ َﻭ َﺭ ُﺴﻭﻟُ ُﻪ ﺃَ ْﻤﺭﴽ ﺃَﻥ َﻴﻜ َ
"ﻭ َﻤﺎ ﻜ َ
ُﻭﻥ ﻟ ُ
َ
ُّﻤﺒِﻴﻨﴼ"(122).

ﻻ
َﻴ ْﻌ ِ
ﺹ َﱠ
ﻀ َﻼ ً
ﻀ َّﻝ َ
ﺍﷲ َﻭ َﺭ ُﺴﻭﻟَ ُﻪ َﻓ َﻘ ْﺩ َ
ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ :ﺴﺄﺴﺘﻌﺭﺽ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻴﻬﺎ ؟ ﻓﻘﺩ

ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻴّﺩ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ،ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺭﻓﻀﴼ ﻤﻁﻠﻘﴼ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺁﺭﺍﺅﻫﻡ

ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ:

ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﻥ ّﺃﻴﺩ ﺇﻁﻼﻕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ:
ﻭﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻴﺠﻴﺯﻭﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ،

ﻭﻗﺎﻟﻭﺍ :ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻗﺭﻨﴼ ،ﻓﻬﻲ ﻻ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ،
ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻁﺒﻘﺔ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﻻ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﷲ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ

ﺍﻟﺭﺃﻱ :ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ،ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ،ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ

ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺒﻴﻭﻤﻲ ﻋﻀﻭ ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﻌﺽ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻴﻌﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ،ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﻡ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺁﻴﺔ ﺍﷲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﻬﺩﻱ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻴﻥ

ﻓﻀﻝ ﺍﷲ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﻜّﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ

ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ(123).

ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺒﺄﻥ

ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻗﺩ ﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ

ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻔﻅ "ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ" ﺨﺭﻭﺠﴼ ﻤﻥ ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ

ﻭﻤﺎ ﺘﺒﻌﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﻜﻔﺎﺕ ﺤﺎ ّﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﺽ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﺒﻠﻔﻅ

"ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ" ،ﻭﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻨﺼﻭﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﻴﺠﺩ ﺃﻥ

ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺎﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ

ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ(124):

 .1ﺩﻋﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ

ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺘﺭﺘﻀﻴﻪ ﺍﻷﻤﺔ ،ﻴﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ .ﻭﻴﺤﺩﺩ ﺇﻁﺎﺭ

ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻭﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﻟﻜﻝ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﻠﻁﺔ
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ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ،ﺤﻴﺙ ﻟﻡ ﻴﻌﺭﻑ

ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻓﻲ ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺘﻪ ﻭﻻ ﺤﻀﺎﺭﺘﻪ ﻭﻻ ﺘﺎﺭﻴﺨﻪ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻜﻬﻨﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻠﻁﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻋﺎﻨﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ،
ﺒﻝ ﺘﺭﻙ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻟﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ،ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ،ﻭﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻷﺘﺒﺎﻉ
ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺍﺌﻌﻬﻡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

 .2ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻴﻐ َﺔ

ﺍﻟﻌﺼﺭﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﺩﺍﻭﻝ ﺴﻠﻤﻲ

ﻟﻠﺴﻠﻁﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻟﻼﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺃﻤﺎﻡ ﻤﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺏ،

ﻭﺘﻭﺨﻲ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ – ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﺩﻩ -ﻭﻤﻼﺤﻘﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻤﺔ ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ.

 .3ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﺭﺃﻱ ،ﻤﻊ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤﻝ

ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ،

ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻤﻨﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

 .4ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻵﺩﺍﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻭﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ.

ﻓﺎﻟﻤﻠﺤﻭﻅ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﺒﻨﻰ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﻫﻲ :ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ
ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺤﺎﻜﻤﻴﻪ ﻭﻤﻤﺜﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ،ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ،

ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ،ﻭﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺃﻱ ،ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ.

ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﺭﻁ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ،

ﻨﺼﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺼﺭﺍﺤﺔ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ:
ﻭﻴﻔﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺃﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ،ﻓﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ّ
"ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ" .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ

ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ
ِ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴّ ُﺔ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭ َﻨﺎ ﺇﻟﻰ
ﺼﺭﺡ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻝ" :ﺇ َﻨّ َﻤﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟ ُﺔ
َ
ّ

ﺍﻟﺸ ِ
ﺃﺴﺎﺱ
ِ
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ
ﻤﺭﺠﻌ َﻬﺎ
ﻤﺩﻨﻴّ ٌﺔ
َﻻ َّ
ﺴﻤﻰ ﻻ ﺍﻻﺴ ِﻡ "ﺩﻭﻟ ٌﺔ َ
ُ
ْـﻤ َّ
ﻜﻝ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟ ُ
ﺍﻹﺴﻼﻡ" ،ﻭﻫﻲ ُ
ُ
ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ،
ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﻴﻌ ِﺔ
ﻴﻨﺼﺢ
ﻜﻝ ﻓﺭ ٍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻋﻴ ِﺔ ﺃﻥ
ﻭﺤﻕ ِّ
ِ
ﺍﻷﻤ ِﺔِّ ،
َ
َ
َ
ﺃﻤﺎﻡ َّ
ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴّ ُﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜ ِﻡ َ
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ِ
ﻭﻴﻨﻬﺎﻩ ﻋﻥ
ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ،
ﻴﺄﻤﺭ ُﻩ
ُ
ﻟﻬﺫَﺍ ﺍﻟﺤﺎ ِﻜ ِﻡُ ،
ِ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ،
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤ ُﺩ ﻋﻤﺎﺭ ُﺓ" :ﺍﻟﺩﻭﻟ ُﺔ
ﻭﻴﻘﻭﻝ
ُ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴّ ُﺔ ﺩﻭﻟ ٌﺔ َ
َ
ُ
ﻤﺩﻨﻴّ ٌﺔ ُ
ِ
ِ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ
ﻤﺼﺩﺭ
ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺅﺴﺴﺎ ِﺘ َﻬﺎ ،ﻭﺍﻷﻤ ُﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﻲ
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺁﻟﻴّ ُﺔ ﺍﺘﺨﺎ ِﺫ
ِ
ﻭﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻫﻲ َ
ُ
َ
ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ(125)"...

ِ
ﻭﺍﻟﺜﺒﻭﺕ.
ﻗﻁﻌﻴّ ُﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟ ِﺔ
ﺍﻟﺩﻴﻨﻴّ ُﺔ
ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ
ﺠﺎﺀﺕ ِﺒ ِﻪ
ﺘﺤﺭ َﻡ ﺤﻼﻻً،
ْ
َ
َ
ﺸﺭﻴﻁ َﺔ َّﺃﻻ ﺘُ ِﺤ َّﻝ ﺤﺭﺍﻤﴼ ،ﺃﻭ ِّ
ُ
ِ
ِ
ﺘﺼﻨﻌ َﻬﺎ ﺍﻷﻤﺔُ،
ﻭﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻓﻴﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﻷﻥ ﺍﻟﻨُّ ُﻅ َﻡ
ﻭﺘﻁﻭﺭ َﻫﺎ ﻭﺘﻐ ِّﻴ ُﺭ َﻫﺎ
ﻤﺩﻨﻴّﺔٌ؛ َّ
ﻫﻲ ﺩﻭﻟ ٌﺔ َ
ُ
ُ
ِ
ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺭ ِﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ
ﻭﺍﻟﻌﺩﻝ،
ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ
ﺍﻷﻗﺼﻰ ِﻤ َﻥ
ﻴﻬﺎ ،ﺤ َﺘّﻰ ﺘُﺤ ِّﻘ َﻕ ﺍﻟﺤ َّﺩ
ِ
َ
ﺒﻭﺍﺴﻁ ِﺔ ُﻤ َﻤ ِّﺜﻠِ َ
َ
ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ؛ ِ َ
ِ
ﻷ َﻨّ ُﻪ ﻻ
ﻤﺼﺩﺭ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴّ ِﺔ ﻫﻲ
ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻭﺃﺒ ًﺩﺍ ،ﻓﺎﻷﻤ ُﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟ ِﺔ
َ
ُ
ﻤﺘﻐ ِّﻴ َﺭ ٌﺓ ﻭﻤﺘﻁ ِّﻭ َﺭ ٌﺓ ً

ﺘﺨﺘﺎﺭ ُﻫ ْﻡ،
ﻭﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﺍﷲِ ،ﻭﺍﻷﻤ ُﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
ﻨﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﺍﻷﻤ ِﺔ،
ّﺎﻡ
ٌ
ُ
ﻜﻬﺎ َﻨ َﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼ ِﻡُ ،
َ
ﻓﺎﻟﺤ َﻜ ُ
ُﻬ ْﻡ ﻋﻨ َﺩ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎ ِﺀ(126)"...
ﻭﺘﺭﺍﻗﺒُ ُﻬ ْﻡ ،ﻭﺘﺤﺎﺴﺒُ ُﻬ ْﻡ ،ﻭﺘﻌﺯﻟ ُ
ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﺒﻴﻭﻤﻲ ﺃﻥ ﻜﻝ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻝ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﻨﺎﻓﻰ
ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ

ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ﻓﻘﻪ ﻭﻀﻌﻲ ﻜﺎﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ،ﻓﻬﻭ ﻜﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺒﺘﻐﻴﺭ

ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ(127).

ﻭﻴﻘﻭﻝ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺒﻴﺏ" :ﺇﻥ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﻩ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ

ﺴﻠﻴﻡ  ،100%ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ،ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺴﻴﻁﺭﺓ

ﻟﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﺭﺠﺎﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻪ ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻹﻟﻬﻲ..

ﻓﻬﺫﺍ ﻤﺭﻓﻭﺽ ﻭﻴﺭﻓﻀﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡ" .ﻭﻴﻀﻴﻑ ﻗﺎﺌﻼً" :ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ
ﺍﻟﺘﺴﺎﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﺠﻤﻴﻌﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻟﺭﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ

ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ..ﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ،ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺏ ﺍﻟﻔﺼﻝ

ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ"(128).

ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺩﻝ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﻭﺍ ﺒﻪ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

 .1ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺩﻨﻲ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﺘﻜﻤﻥ

ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﻓﻲ

ﻴﻥ
"ﻭ َ
ﻻ َﺘ ُﺴﺒُّﻭ ْﺍ ﺍﻟَّ ِﺫ َ
ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺩﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﴼ ،ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰَ :
ﻭﻥ ِﻤﻥ ُﺩ ِ
َﻬ ْﻡ ﺜ َُّﻡ ﺇِﻟَﻰ َﺭ ِّﺒﻬِﻡ
ﺍﷲ َﻋ ْﺩﻭﴽ ِﺒ َﻐ ْﻴ ِﺭ ِﻋ ْﻠ ٍﻡ َﻜ َﺫﻟِ َﻙ َﺯ َﻴّ َﻨّﺎ ﻟِﻜ ِّ
ﺍﷲ َﻓ َﻴ ُﺴﺒُّﻭ ْﺍ ﱠ
ﻭﻥ ﱢ
َﻴ ْﺩ ُﻋ َ
ُﻝ ﺃُ َّﻤ ٍﺔ َﻋ َﻤﻠ ُ
ُﻭﻥ"(129).
ِﻤﺎ ﻜَﺎﻨُﻭ ْﺍ َﻴ ْﻌ َﻤﻠ َ
َّﻤ ْﺭ ِﺠ ُﻌ ُﻬ ْﻡ َﻓﻴُ َﻨ ِّﺒﺌُ ُﻬﻡ ﺒ َ
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ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

 .2ﺇﻥ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻺﻤﺎﻤﺔ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻻ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﻫﺎ ،ﻷﻥ

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻼﺡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺃﻤﻭﺭﻩ ،ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﻘ ّﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ(130).
 .3ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺘﺒﻬﺎ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،

ﺒﻝ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜّﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺼﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ،ﻭﻟﻡ ﻴﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻰ

ﺍﻋﺘﻨﺎﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ.

 .4ﺇﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻡ ﻴﺠﻌﻝ ﻟﻠﺨﻠﻴﻔﺔ ﻭﻻ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻭﻻ ﻟﻠﻤﻔﺘﻲ ﻭﻻ ﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ،ﻭﻜﻝ ﺴﻠﻁﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﻓﻬﻲ ﺴﻠﻁﺔ

ﻤﺩﻨﻴﺔ(131).

ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻤﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﺇﻁﻼﻕ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ :ﻓﺄﺼﺤﺎﺏ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺭﺃﻱ ﻻ ﻴﺠﻴﺯﻭﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ
ﺍﻟﺯﻨﺩﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻤﻥ ،ﻭﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻨﺄﻭﻥ ﺒﺄﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻥ ﻜﻝ ﺍﻟﻤﺩﺨﻼﺕ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ

ﻋﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ،ﻭﻴﺘﻤﺴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﻨﻘﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻠﻑ ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﻤﻔﺘﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺩﺩ ﺨﻼﻝ ﺨﻁﺒﺔ ﺃﻟﻘﺎﻫﺎ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺨﻤﻴﺱ )29

ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ /ﺘﺸﺭﻴﻥ ﺍﻷﻭﻝ (2013 /ﻓﻲ ﻤﺴﺠﺩ ﻨﻤﺭﺓ ﺒـ "ﺸﻌﺎﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭ

ﺇﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺩﻴﻤﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻘﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭﺍﺕ".

)(132

ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﻓﻰ ﻤﻊ ﺘﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻭﻴﺨﺎﻟﻑ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﻭﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ،ﺤﺠﺘﻬﻡ

ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

 .1ﺇﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺨﻁﺄ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ

ﺘﻨﻜﺭ ﺤﻕ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ،ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﺤﻘﴼ ﻤﺨﺘﺼﴼ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺒﻝ

ﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻁﺎﻏﻭﺕ.
ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺨﺭﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻴُ ّ
ﻻ ﺃَ ِﻥ
"ﻭﻟَ َﻘ ْﺩ َﺒ َﻌ ْﺜ َﻨﺎ ِﻓﻲ ﻜ ِّ
ُﻝ ﺃُ َّﻤ ٍﺔ َّﺭ ُﺴﻭ ً
ﻭﻜﻝ ﺤﻜﻡ ﺴﻭﻯ ﺤﻜﻡ ﺍﷲ ﻫﻭ ﻁﺎﻏﻭﺕ (133).ﻗﺎﻝ ﺘﻌﺎﻟﻰَ :

ﺍﺠ َﺘ ِﻨﺒُﻭ ْﺍ
ﺍﻋﺒُ ُﺩﻭ ْﺍ ﱠ
ْ
ﺍﷲ َﻭ ْ

َّ
ﻭﺕ"(134).
ﺍﻟﻁ ُ
ﺎﻏ َ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

 .2ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻏﺭﺒﻲ ﻭﺍﻓﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،

ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﺸﺒﻊ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ،ﻭﺇﺯﺍﺤﺔ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺨﺘﺼﺭﺓ
ﻭﻤﺭﻜﺯﺓ ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﺃﻭﺭﻭﺒﺎ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﻠﺼﺕ ﻤﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ

"ﺍﻟﺜﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ "ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ ،ﻭﻟﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﻤﺘﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﻀﻭﻱ:

ﺍﻷﻭﻝ :ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﺍﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﻲ "ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ"

ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺨﻀﻭﻉ ﻷﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ﺤﺘﻰ
ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ.

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻴﻨﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺍﻁﻨﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺒﻐﺽ

ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻏﻴﺭ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﻠﻤﺎﻥ ﺃﻥ

ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﺭﻜﻨﻴﻥ ﻴﻨﺎﻗﻀﺎﻥ ﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ،ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻵﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻟﺘﻤﻜﻴﻥ

ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﻜﻤﺘﻬﻡ ﻭﻋﺯﻟﻬﻡ ،ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ

ﻟﻠﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻭﺤﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﺸﻜﻝ ﻏﻴﺭ

ﻤﺸﺭﻭﻉ(135).

 .3ﺇﻥ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﻟﻠﻐﺭﺏ ﺩﻭﻥ ﻤﺴﻭﻍ ﻤﻘﺒﻭﻝ ،ﻻ ﺴﻴﻤﺎ ﻭﺃﻨﻨﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﻭﺍﺠﻪ ﺩﻭﺍﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﺭﺏ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﻬﺩﺩ ﻗﻴﻤﻨﺎ

ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻨﺎ(136).

ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﻗﺒﻴﻝ ﺘﻠﺒﻴﺱ ﺍﻟﺤﻕ ﺒﺎﻟﺒﺎﻁﻝ ﺍﻟﻤﻨﻬﻲ ﻋﻨﻪ ،ﻴﻘﻭﻝ
ﺒِﺎﻟ َْﺒ ِ
ﺎﻁ ِﻝ"(137).

ْﺤ َّﻕ
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ
ِﺴﻭﺍ ﺍﻟ َ
ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ":ﻭ َﻻ َﺘ ْﻠﺒ ُ
َ
ِ
ﻴﺠﻌﻝ
ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴ ِﺔ
ﺠﻌﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ) ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ( ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ
ﺇﻥ
ُ
َ
َّ .4

ُ
ﻭﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴ ُﺔ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻁﺭﻴﻘ ٌﺔ ﻓﺎﺴﺩ ٌﺓ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻷﺼﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻫﻭ ﺍﻷﺼﻝ،
َ
ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭ ِﺓ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻭﻋﺩ ِﻡ
ﻟﺴﺎﻥ
ِ
ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺸﺭﻋﻴّ ِﺔ ﻫﻭ
ﺍﻟﻤﻌﺎ ِﻨﻲ
ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻨﻪ َّﺇﻻ ﻋﻨ َﺩ
ُ
ِ
ِ
َ
ﺍﻟﺤﺎﺠ ِﺔ(138).
 .5ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺒﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺭﻴﺏ ﻤﻥ ﻗﻭﻟﻨﺎ :ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﻟﺔ

ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻫﻲ ﻜﻘﻭﻟﻨﺎ" :ﻅﺎﻟﻡ ﺒﺈﻨﺼﺎﻑ" ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺤﻤﻝ

ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻓﻲ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ .ﻭﻫﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻨﻬﺠﺎﻥ ﻤﺘﻀﺎﺩﺍﻥ ،ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻌﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﺩﻨﻴﺔ
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ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﺠﻬﺎﻥ ﻟﻌﻤﻠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺏ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻗﺎﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ

ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ،ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺎﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺸﺭﻴﻌﺔ ،ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ(139).

ﻓﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ
ﻓﻴﻪ ﻫﻲ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺍﻵﺨﺭﺓ ﻤﻌﴼ،
َ
ﻓﺭﻕ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻪ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﺠﻌﻝ ﺍﻷﻭﻝ ُﻤﻠﻜﴼ ،ﻭﺠﻌﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺨﻼﻓﺔ ﻓﻘﺎﻝ:
ﻭﻟﺫﻟﻙ َّ
)ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﻫﻭ ﺤﻤﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻭﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻫﻭ ﺤﻤﻝ ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻲ ﺠﻠﺏ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻭﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﻀﺎﺭ ،ﻭﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ﻫﻲ ﺤﻤﻝ
ﺍﻟﻜﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡ ﺍﻷﺨﺭﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺠﻌﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﺇﺫ
ﺃﺤﻭﺍﻝ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺘﺭﺠﻊ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺒﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻵﺨﺭﺓ ،ﻓﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺨﻼﻓﺔ
ﻋﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﺤﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ

ﺒﻪ((140).

 .6ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻔﻅ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﻭﻗﻊ ﻜﺜﻴﺭﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ

ﻓﺦ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻐﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﻤﻠﺔ ﺒﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﻤﺜﻝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﺴﻤﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻱ ﻟﻠﻔﻅ ﺍﻟﺜﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻴﺔ ﻜﻭﺼﻑ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻐﻨﻭﺸﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﺎﺩﻯ ﺒﻤﺎ ّ

"ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ" ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ

ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ(141).

ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺇﻥ

ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺴﻜﺭﻴﺔ

ﺒﻭﻟﻴﺴﻴﺔ ،ﺒﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻝ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﻁﻬﺎ ﺃﻫﻝ

ﺘﺭﺴﺦ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﺩﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
ﺍﻟﻌﻠﻡ ،ﻜﻤﺎ ّ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﻔﺼﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺴﻠﻁﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻜﻬﻨﻭﺘﻲ ،ﻭﻻ

ﺴﻠﻁﺔ ﺠﺒﺭﻴﺔ ﻴﺘﻭﺍﺭﺙ ﻤﻠﻭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ،ﻭﻻ ﺴﻠﻁﺔ ﺒﺎﺒﻭﻴﺔ ﻨﺎﺌﺒﺔ ﻋﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﺒﻝ ﺩﻭﻟﺔ

ﺘﺠﻴﺯ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﻭﻤﺴﺎﺀﻟﺘﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻓﺎﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﻤﻌﺼﻭﻤﴼ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ،
ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺤﺼﻨﴼ ﻀﺩ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻭﺍﻟﻌﺯﻝ ،ﻭﻻ ﻫﻭ ﻤﻬﺒﻁ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩﻩ ،ﻭﻫﻲ

ﺩﻭﻟﺔ ﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﻴﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﻴﻨﻬﻡ ﺃﻭ ﻋﺭﻗﻬﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻨﺎﺩﻱ ﺒﻪ
ﺍﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ.

ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻤﻁﻠﺏ ﺠﻤﺎﻫﻴﺭﻱ ﻋﺭﻴﺽ ،ﻭﻫﻭ
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﻤﻁﻠﺏ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ،ﻭﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺘﺒﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ

"ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻭﺒﻴﺎ" ﺃﻱ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﻘﺒﻭﻝ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﺘﺢ ﺁﻓﺎﻗﴼ ﻭﺍﺴﻌﺔ

ﺃﻤﺎﻡ ﻗﺒﻭﻝ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﻴﻥ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺴﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻭﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﻭﺇﺼﻼﺡ ﺍﻷﻤﺔ
ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﴼ ،ﻓﻼ ﻤﺸﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻹﻨﺠﺎﺯﺍﺕ.
ﺜﻡ ﺇﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺴﻠﻡ ﺒﻜﻝ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ،ﻭﻟﺴﻨﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩﻩ ﻭﺘﺒﻨﻴﻪ ،ﺒﻝ

ﻨﺄﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠﺘﻨﺎ ،ﻭﻤﺎ ﻴﻭﺍﻓﻕ ﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ ،ﻓﺎﻟﺤﻜﻤﺔ ﻀﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ،ﻭﺩﻴﻨﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ

ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﻭﻀﻌﻲ ﻤﺩﻨﻴﴼ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ

ﻋﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﻭﻟﻨﺎ،
ﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﴼ ﺃﻡ ﻏﻴﺭﻩ .ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻨﺼﻡ ﺁﺫﺍﻨﻨﺎ ﻭﻻ ﻨﻐﻤﺽ ﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ّ

ﻓﻨﺤﻥ ﺃﻤﺔ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﺩﺭﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻤﺠﺭﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﻻ ﺘﺼﻁﺩﻡ ﺒﻪ ،ﻭﺩﻭﻟﺘﻨﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ
ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﻬﺎ ﻭﺃﺭﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ،ﻭﻟﻥ ﻨﻘﺒﻝ ﺒﻐﻴﺭ ﺫﻟﻙ،
ﻭﻤﺎ ﺃﻓﺘﻰ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻁﻼﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺼﺤﻴﺢ
ﻭﻤﺤﺘﺭﻡ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻻ ﻴﻘﺒﻝ ﺒﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻅﺭﻑ ﻜﺎﻥ.
ﺨﺎﺘﻤﺔ

ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻤﻘﻭﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ّ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

ﺤﺭﺭﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩ ﻤﻥ
 .1ﺃﺴﺱ ﺭﺴﻭﻝ ﺍﷲ-ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﺃﻭﻝ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔّ ،
ﻋﺒﺎﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﷲ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻭﺍﻏﻴﺕ ﺍﻟﺤﺠﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﻭﻨﺸﺭﺕ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺭﺒﻭﻋﻬﺎ.
 .2ﺇﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻐﺭﺒﻲ ،ﻭﺍﷲ -ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ -ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ
ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻭﺤﻜﻭﻤﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﻻ ﺘﺘﻜﻠﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﷲ ،ﺒﻝ ﻫﻲ ﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﺭﻴﺔ

ﺘﺠﺘﻬﺩ ﺒﺭﺃﻴﻬﺎ ﻀﻤﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺨﻁﻭﻁﻪ ﺍﻟﻌﺭﻴﻀﺔ.

 .3ﺇﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻻ ﺘﺅﺴﺱ ﻟﻨﻅﺎﻡ ﺤﻜﻡ ﺜﻴﻭﻗﺭﺍﻁﻲ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﻭﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ
ﺤﻜﻡ ﻤﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺠﺴﻡ ﺍﻷﻤﺔ.

 .4ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﺏ ﺒﻴﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺘﻴﻥ.
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ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

 .5ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﻴّﺩ ﺇﻁﻼﻗﻬﺎ
ﻻ ﻤﻁﻠﻘﴼ ،ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﺎﺭﺽ ﺫﻟﻙ ﻭﺭﻓﻀﻪ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ،ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ ﻗﺒﻭ ً

ﺭﻓﻀﴼ ﻤﻁﻠﻘﴼ.

 .6ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻁﻠﺏ ﺇﻗﻠﻴﻤﻲ ﻭﺩﻭﻟﻲ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻁﻠﺏ ﺘﻘﺘﻀﻴﻪ
ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ،ﻭﻴﻘﺘﻀﻴﻪ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ .ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﺄﻭﺠﺯﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

 .1ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﻤﻔﻜﺭﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺠﺘﻤﻌﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻴﻤﺎ
ﻴﺴﺘﺠﺩ ﻤﻥ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﻭﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺠﺩﻟﻴﺎﺕ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ
ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻷﻤﺔ ﻭﺘﻨﺴﻑ ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ.

ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
 .2ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ّ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻸﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ.

ﺤﺙ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ُّ .3
ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ.

 .4ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ.

 .5ﺃﻭﺼﻲ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺯﻉ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺒﻝ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻜﻝ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺍﻷﻤﺔ
ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺩﻴﻨﻨﺎ ﻭﺸﺭﻴﻌﺘﻨﺎ.

ﺘﻭﻀﺢ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺃﻥ ّ
ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻟﻸﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺫﺍﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ.

 .6ﺘﺭﺴﻴﺦ ﻤﺒﺩﺃ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﻭﻓﻜﺭ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.

ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻔﻴﺩ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 .7ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ّ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻨـﺄﻯ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ،ﺒﻝ ﺘﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻪ ﺒﻜﻝ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ

ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ،ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﻤﻨﺎﺼﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻭﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ،
ﺒﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺩﻭﻥ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﺃﻭ ﺘﻔﺭﻴﻁ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺍﻟﺤﻭﺍﺸﻲ ﻭﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ
 ) -1ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/1ﺹ ) .(304ﺍﻟﻜﻔﻭﻱ1998 ،ﻡ ،ﺹ ) .(450ﺍﺒﻥ ﺯﻜﺭﻴﺎ،
2002ﻡ ،ﺝ/2ﺹ.(314
) -2ﺤﺴﻨﻴﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ1964 ،ﻡ ،ﺹ ) .(41ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/1ﺹ.(304
) -3ﺤﺴﻨﻴﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ1964 ،ﻡ ،ﺹ.(41
) -4ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ1993 ،ﻡ ،ﺹ) .(1ﺤﻠﻤﻲ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ1970 ،ﻡ ،ﺹ.(9
) -5ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ  ،ﺹ.(1
 -6ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺁﻴﺔ ).(251
)-7ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ.(6
) -8ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ1973 ،ﻡ ،ﺹ.(26
) -9ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ1421 ،ﻫـ ،ﺝ/1ﺹ.(548
 -10ﺴﻭﺭﺓ ﺹ ﺁﻴﺔ ).(26
 -11ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺎﻝ ﺴﻴﺩﻩ ﻭﻻ ﻴﻌﻤﻝ ﺇﻻ ﺒﺈﺫﻨﻪ ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺝ/2ﺹ) 848
ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ،1987 ،ﺝ/ 9ﺹ .(35ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ.2409
) -12ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/1ﺹ.(291
 -13ﻋﻠﻴﺎﻥ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﺒﺤﺙ ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ":ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ" ،ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ":ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
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) -17ﺍﻟﺸﺤﻭﺩ ،ﻋﻠﻲ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ،ﺝ/17ﺹ.(389
 -18ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ"،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ"،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ:
%/http://ar.wikipedia.org/wiki.
)-19ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(.
) -20ﻤﻜﺭﻭﻡ ،2004 ،ﺹ ) .(318ﻟﻴﻠﺔ2007،ﻡ ،ﺹ .(76
 -21ﺯﺍﻴﺩ ،ﺃﺤﻤﺩ"،ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ؟"http://www.dawlamadaneya.com/ar/in- :2011 ،
.dex.php/2011
) -22ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ(.
) -23ﺍﻟﺩﻗﺱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ) .(144ﺍﻟﻐﺎﻤﺩﻱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ) .(79ﻋﻭﺩﺓ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/1ﺹ .(51
) -24ﻋﺒﺩﻩ ،ﻤﺤﻤﺩ ،1960 ،ﺹ .(125
) -25ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ1421 ،ﻫـ ،ﺝ/1ﺹ) .(549ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ1995 ،ﻡ ،ﺝ/1ﺹ.(28
 -26ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺁﻴﺔ ).(59
) -27ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ1995 ،ﻡ ،ﺝ/7ﺹ.(404-405
 -28ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻤﻊ ﻭﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻟﻺﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻌﺼﻴﺔ )،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ .(1987،6/2612 ،ﺤﺩﻴﺙ
ﺭﻗﻡ .6725
) -29ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ،1379 ،ﺝ/13ﺹ.(123
) -30ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ1983،ﻡ ،ﺝ/18ﺹ .(170ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ .381ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ) :ﺼﺤﻴﺢ ( ) .ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ،
ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/1ﺹ .(1348
) -31ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ،ﺝ/8ﺹ .(267ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ .8597ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ :ﻓﻴﻪ ﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﻭﻫﻭ
ﻀﻌﻴﻑ ﻭﻋﻴﺴﻰ ﺒﻥ ﻋﻁﻴﺔ ﻟﻡ ﺃﻋﺭﻓﻪ) .ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ،1407،ﺝ/5ﺹ.(184
) -32ﺠﺭﺍﺩﺍﺕ2002 ،ﻡ ﺹ.(69
) -33ﺍﺒﻥ ﻨﺠﻴﻡ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/6ﺹ) .(299ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/4ﺹ) . (298ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ1415 ،ﻫـ،
ﺝ/2ﺹ) .(550ﺍﻟﺭﻤﻠﻲ1404 ،ﻫـ ﺝ/7ﺹ) .(410ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ1402 ،ﻫـ ،ﺝ/6ﺹ.(159
) -34ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ1973 ،ﻡ ،ﺹ) .(6ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ،1985 ،ﺝ/1ﺹ) .(7ﻋﻭﺩﺓ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/4ﺹ .(244
 -35ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺁﻴﺔ ).(38
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) -36ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻱ ،1969 ،ﺹ .(279
) -37ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻱ ،1969 ،ﺹ  ) .(281ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺱ1980 ،ﻡ  ،ﺹ.(229
) -38ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ(.
) -39ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻱ ،1969 ،ﺹ  ) .(281ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺱ1980 ،ﻡ  ،ﺹ) .(229ﻋﻭﺩﺓ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/4ﺹ
) .(244ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ1973 ،ﻡ ،ﺹ .(16-17
) -40ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ1403 ،ﻫـ ،ﺝ/5ﺹ .(445ﺃﺜﺭ ﺭﻗﻡ) .9759ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ .(444
) -41ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ.(2004،1/215-216 ،
) -42ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ،1985 ،ﺝ.(1/293
 -43ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﺒﺎﺏ ﻤﻨﺎﻗﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺴﻌﻭﺩ ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ .ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺝ/5ﺹ )672ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ،
ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/13ﺹ .(437ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ .4179ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ﺝ/5ﺹ .673ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ :ﺤﺩﻴﺙ ﻏﺭﻴﺏ.
ِ -44ﺘ َﻐ َّﺭﺓ :ﺤﺫﺭﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘﻝ ﻭﺘﻐﺭﺓ ﺒﻜﺴﺭ ﺍﻟﻐﻴﻥ ﻭﺍﻟﻐﺭﻏﺭﺓ ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻠﻕ ﻭ ِﺘ َﻐ َّﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟ َﻐ َﺭﺭ) .ﺍﺒﻥ ﺩﺭﻴﺩ،

1345ﻫـ ،ﺝ/3ﺹ) .(1247ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ،1995 ،ﺝ/1ﺹ.(197

 -45ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺒﺎﺏ ﺭﺠﻡ ﺍﻟﺤﺒﻠﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺤﺼﻨﺕ) ،ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﺝ/6ﺹ .(2505ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ
.6442
) -46ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ ،2004 ،ﺹ .(59
) -47ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ1973 ،ﻡ ،ﺹ .(16
) -48ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ1979 ،ﻡ ﺝ/2ﺹ.(363
) -49ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ1995 ،ﻡ ،ﺝ/2ﺹ).(340ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ،ﺝ/3ﺹ) .(302ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺒﻼ
ﻁﺒﻌﺔ،ﺝ/9ﺹ.(212
 ) -50ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،1992،ﺹ ) .(109ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ1999،ﻡ ﺝ/1ﺹ.(211
) -51ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/4ﺹ.(129
) -52ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ1979 ،ﻡ ،ﺝ /2ﺹ) .(327ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ1995 ،ﻡ ﺝ/2ﺹ.(300
) -53ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ1995 ،ﻡ ﺝ/2ﺹ .(300
) -54ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ2004 ،ﺹ ) .(59ﺤﻠﻤﻲ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ1970 ،ﻡ ،ﺹ.(66
 -55ﺭﻭﺍﻩ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ،ﺒﺎﺏ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ ) ،ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ،ﺝ/2ﺹ .(1418ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ :ﺤﺴﻥ.
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) ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/1ﺹ .(865
 ) -56ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺱ1980 ،ﻡ  ،ﺹ.(71
) -57ﻫﺎﻤﻠﺘﻭﻥ ﺠﺏ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ.(23-24
) -58ﺍﺒﻥ ﻤﻼ ﻓﺭﻭﺥ ،1988 ،ﺹ.(53
 -59ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻵﻴﺔ).(65
 -60ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ﺍﻵﻴﺔ).(44
 ) -61ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺱ1980 ،ﻡ  ،ﺹ.(71
) -62ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ1995 ،ﻡ ،ﺝ/4ﺹ.(240
) -63ﻋﻭﺩﺓ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/1ﺹ.(47
 -64ﺴﻭﺭﺓ ﺁﻝ ﻋﻤﺭﺍﻥ ﺍﻵﻴﺔ).(159
) -65ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ1995 ،ﻡ ،ﺝ/4ﺹ.(240
 -66ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ ﺍﻵﻴﺔ).(159
 -67ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﺒﺎﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﻭﺭﺓ ) ،ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/4ﺹ .(213ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ .1818
ﻗﺎﻝ ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ :ﺭﺠﺎﻟﻪ ﺜﻘﺎﺕ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻤﻨﻘﻁﻊ).ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ،1379 ،ﺝ/13ﺹ.(340
) -68ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ1995 ،ﻡ ،ﺝ/7ﺹ.(209
) -69ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/1ﺹ.(241
 -70ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻵﻴﺔ ).(79
 -71ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ ﺍﻵﻴﺔ ).(62
) -72ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/8ﺹ.(152
 -73ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﺍﻵﻴﺔ ).(20
 -74ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺒﺎﺏ ﺒﻴﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ) ،ﻤﺴﻠﻡ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/1ﺹ .(74ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ .2051
) -75ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ.(2/38 ،1392 ،
) -76ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ،1995،ﺹ.(443
 ) -77ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺱ1980 ،ﻡ  ،ﺹ.(227
 -78ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ) ،ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/2ﺹ .(527ﺤﺩﻴﺙ ﺭﻗﻡ  .4346ﻗﺎﻝ
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ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ﺼﺤﻴﺢ ) .ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺯﻱ ،1985 ،ﺝ/2ﺹ.( 343
 -79ﺭﻭﺍﻩ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺒﺎﺏ ﺒﻴﺎﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ) ،ﻤﺴﻠﻡ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/1ﺹ .(69ﺤﺩﻴﺙ
ﺭﻗﻡ .78
) -80ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ،ﺝ/6ﺹ.(301
) -81ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ،1396 ،ﺹ.(62
) -82ﺍﻟﺒﺯﺩﻭﻱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ.(23
) -83ﻤﻜﺭﻭﻡ ،2004 ،ﺹ ) .(318ﻟﻴﻠﺔ2007 ،ﻡ ،ﺹ .(76
) -84ﻤﻜﺭﻭﻡ ،2004 ،ﺹ.(319
) -85ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻱ ،1969 ،ﺹ .(80
) -86ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ.(334
) -87ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺹ.(371-378
) -88ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ.(244
)-89ﻭﺍﻓﻲ ،1996 ،ﺹ.(85
) -90ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ.(85
 -91ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ ﺍﻵﻴﺔ).(8
) -92ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ1990 ،ﻡ ،ﺝ/1ﺹ.(146-150
) -93ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ1403 ،ﻫـ ،ﺝ/5ﺹ.(200
 ) -94ﺍﻟﺠﺫﺒﺘﻲ1996 ،ﻡ ﺹ) .(68ﻋﻤﺎﺭﺓ1989 ،ﻡ ،ﺹ.(480
) -95ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ﺍﻵﻴﺔ .(8
) -96ﺍﺒﻥ ﻋﺠﻴﺒﺔ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ،ﺝ/2ﺹ.(40
 -97ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻵﻴﺔ).(58
 -98ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺒﺎﺏ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻭﻀﻴﻊ ) ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،1987،ﺝ/4ﺹ .(1566ﺤﺩﻴﺙ
ﺭﻗﻡ .4053
)-99ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ1426 ،ﻫـ ،ﺹ.(27
) -100ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺹ.(27
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ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

) -101ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ ،ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ/ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ.(186
) -102ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ ،ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻤﺭ/ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/2ﺹ.(80
) -103ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/2ﺹ.(29
) -104ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ1426 ،ﻫـ ،ﺹ.(27
 -105ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺒﺎﺏ ﺇﺫﺍ ﻭﻫﺏ ﺸﻴﺌﺎ ﻟﻭﻜﻴﻝ ﺃﻭ ﺸﻔﻴﻊ ﻗﻭﻡ ﺠﺎﺯ) ،ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،1987،ﺝ/8ﺹ .(361ﺤﺩﻴﺙ
ﺭﻗﻡ.2307
) -106ﺍﻟﺭﻤﻠﻲ1404 ،ﻫـ ،ﺝ/6ﺹ.(103
) -107ﺍﻟﺩﻭﻴﻬﻴﺱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ.(177
) -108ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ،2001 ،ﺹ.(39
)-109ﻋﻭﺩﺓ ،2009 ،ﺹ.(78
) -110ﺍﻟﺴﺩﻴﺭﻱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ) .(55ﺍﻟﺸﺤﻭﺩ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ،ﺝ/17ﺹ.(424
) -111ﺍﻟﺴﺩﻴﺭﻱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ.(55
) -112ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،1973 ،ﺝ/1ﺹ.(83
) -113ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ،1983 ،ﺹ.(6
) -114ﺍﻟﺩﻗﺱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ.(141
 -115ﻫﺫﻩ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻅﺎﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ،ﻓﺄﻫﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻴﻘﻭﻟﻭﻥ :ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ﻭﻻ ﻴﺜﺒﺕ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺒﺢ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﺸﺭﻉ،
ﻓﺎﻟﻘﺒﻴﺢ ﻤﺎ ﻨﻬﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻪ ،ﻭﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻨﻪ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻋﻨﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺼﻝ ﻗﻠﻨﺎ :ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺤﺴﻨﺔ ،ﻭﺇﺫﺍ
ﻗﺎﻝ ﻻ ﺘﺯﻥ ﻗﻠﻨﺎ :ﺍﻟﺯﻨﻰ ﻗﺒﻴﺢ .ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ﻫﻭ ﻋﻘﻠﻲ ﻻ ﻴﻔﺘﻘﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ،ﺒﻝ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﺍﻗﺘﻀﻰ ﺜﺒﻭﺘﻪ
ﻗﺒﻝ ﺍﻟﺭﺴﻝ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻤﺅﻜﺩﺓ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﻠﻤﻪ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻜﺎﻟﻌﻠﻡ ﺒﺤﺴﻥ ﺍﻟﺼﺩﻕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻊ ﻭﻗﺒﺢ ﺍﻟﻜﺫﺏ
ﺍﻟﻀﺎﺭ) .ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ،2000 ،ﺝ/1ﺹ.(110
) -116ﺍﻟﺩﻗﺱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ) .(146ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ،1983 ،ﺹ) .(34ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ،2007 ،ﺹ) .(54ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ،
 ،1985ﺝ/1ﺹ.(16
) -117ﺍﻟﺩﻗﺱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ.(144
 -118ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﺁﻴﺔ).(67
 -119ﺴﻭﺭﺓ ﻴﻭﺴﻑ ﺁﻴﺔ).(40
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 -120ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ ﺁﻴﺔ).(49
) -121ﻤﻜﺭﻭﻡ ،2004 ،ﺹ.(212
 -122ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﺤﺯﺍﺏ ﺁﻴﺔ).(36
) -123ﺍﻟﺩﻭﻴﻬﻴﺱ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺹ) .(12ﺠﻼﻝ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻌﻤﺎﻥ ،ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ  -ﺍﻟﻌﺩﺩ – 3821
ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ/ 22 ،ﻓﺒﺭﺍﻴﺭ2013 /ﻡ(.
") -124ﻨﺹ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ"1432،ﻫـhttp://www.islamei- ،
.(at.com
) -125ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ،2001 ،ﺹ) .(30/58ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ،ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡhttp://qa- ،2009 ،
.(radawi.net
 -126ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.
) -127ﺍﻟﻨﺫﻴﺭ ﺒﻭﻟﻤﻌﺎﻟﻲ ،2012،ﺹ.(66
) -128ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ،ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻤﺭﺠﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ.(http://qaradawi.net ،2009 ،
 -129ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ ﺁﻴﺔ).(108
) -130ﻋﻤﺎﺭﺓ1989 ،ﻡ ،ﺹ .(460-461
) -131ﻋﺒﺩﻩ.(3/285-289 ،1972 ،
 -132ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ" ،ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺇﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ".http://www.alseyassah.com .
) -133ﺍﻟﺸﺤﻭﺩ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ ،ﺝ/17ﺹ.(390
 -134ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻨﺤﻝ ﺁﻴﺔ).(36
" -135ﺠﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ..ﺍﻟﺯﻨﺩﺍﻨﻲ ،ﺍﻷﺯﻫﺭ ،ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ"http://www.bakeel.net/arti- .
.cles.php?id=370
 -136ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ" ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ".?http://www.dawacenter.net/index.php .
 -137ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺁﻴﺔ).(42
) -138ﺃﺒﻭ ﻓﻬﺭ2011 ،ﻡ ،ﺹ.(46
) -139ﺃﺒﻭ ﻓﻬﺭ2011 ،ﻡ ،ﺹ") .(59ﺩﻭﻟﺔ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ "http://www.islam- ،2011 ،
(.?web.net/fatwa/index.php
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) -140ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،1990 ،ﺹ.(97
) -141ﺃﺒﻭ ﻓﻬﺭ2011 ،ﻡ ،ﺹ.(65

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
 .1ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ1409) .ﻫـ( ﺍﻟﻤﺼﻨﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﺩ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ.
 .2ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺜﻴﺭ ،ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺒﺎﻨﻲ1979) .ﻡ( ﺍﻟﻜﺎﻤﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 .3ﺍﺒﻥ ﺍﻷﺯﺭﻕ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﺼﺒﺤﻲ ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻲ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺒﺩﺍﺌﻊ ﺍﻟﺴﻠﻙ ﻓﻲ ﻁﺒﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﻠﻙ،
ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .4ﺍﺒﻥ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ ،ﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﻋــﻠﻲ ﺍﻟﺠﻭﺯﻱ1995) .ﻡ( ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻠﻭﻙ
ﻭﺍﻷﻤﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 .5ﺍﺒﻥ ﺤﺠﺭ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻌﺴﻘﻼﻨﻲ (1379) .ﻓﺘﺢ ﺍﻟﺒﺎﺭﻱ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .6ﺍﺒﻥ ﺤﺯﻡ ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﺒﻥ ﺤﺯﻡ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﻱ1409) .ﻫـ( ﺍﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﻝ ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻨﺤﻝ،
ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻨﺠﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .7ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻤﻲ1992) .ﻡ( ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﻴﺔ ﻋﺸﺭﺓ،
ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 .8ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﻀﺭﻤﻲ1999) .ﻡ( ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﺒﻥ ﺨﻠﺩﻭﻥ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 .9ﺍﺒﻥ ﺩﺭﻴﺩ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺩﺭﻴﺩ ﺍﻷﺯﺩﻱ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ1345) .ﻫـ( ﺠﻤﻬﺭﺓ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺩﺍﺌﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ،ﺤﻴﺩﺭ ﺁﺒﺎﺩ ﺍﻟﺩﻜﻥ.
ﺎﺭﻭﻥ،
َﺭﻴّﺎ ،ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ِ
 .10ﺍﺒﻥ ﺯﻜ ِ
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ َﻫ ُ
ﻓﺎﺭﺱ2002) .ﻡ( ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ :ﻋﺒﺩ َّ
ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺏ.

 .11ﺍﺒﻥ ﺴﻼﻡ ،ﺃﺒﻭ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﻟﻘﺎﺴﻡ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻷﻤﻭﺍﻝ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .12ﺍﺒﻥ ﻋﺎﺒﺩﻴﻥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ1421) .ﻩ( ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺸﺭﺡ ﺘﻨﻭﻴﺭ ﺍﻷﺒﺼﺎﺭ،
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
ﺍﻟﺤ َﺴ ِﻨﻲ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺘﻔﺴﻴﺭ )ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺩ(.
 .13ﺍﺒﻥ ﻋﺠﻴﺒﺔ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺠﻴﺒﺔ َ

 .14ﺍﺒﻥ ﻋﺭﻓﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺤﺎﺸﻴﺔ ﺍﻟﺩﺴﻭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﺡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ
ﻋﻠﻴﺵ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.

 .15ﺍﺒﻥ ﻗﻴﻡ ﺍﻟﺠﻭﺯﻴﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺃﻴﻭﺏ ﺍﻟﺯﺭﻋﻲ (1973) .ﺃﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻋﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ
 :ﻁﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺀﻭﻑ ﺴﻌﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﻝ  -ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .16ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻔﺩﺍﺀ ﺍﻟﺤـﺎﻓﻅ ﺍﻟﺩﻤﺸﻘﻲ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﺒـﺩﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،
ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 .17ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺯﻴﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﺒﺩﺍﷲ ﺍﻟﻘﺯﻭﻴﻨﻲ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺴﻨﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺎﺠﻪ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .18ﺍﺒﻥ ﻤﻼ ﻓﺭﻭﺥ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ (1988) .ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺍﻟﺴﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﺴﺎﺌﻝ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺠﺎﺴﻡ ﻤﻬﻠﻬﻝ ﺍﻟﻴﺎﺴﻴﻥ ،ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺴﺎﻟﻡ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
 .19ﺍﺒﻥ ﻨﺠﻴﻡ ،ﺯﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﺭﺍﺌﻕ ﺸﺭﺡ ﻜﻨﺯ ﺍﻟﺩﻗﺎﺌﻕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 .20ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻓﻲ1990) .ﻤـ( ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺭ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .21ﺃﺒﻭ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺍﻷﺸﻌﺙ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺴﻨﻥ ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻴﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 .22ﺃﺒﻭ ﻓﺎﺭﺱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ1980) .ﻤـ( ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .23ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ (2012) .ﻜﺘﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻀﻤﻥ
ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ.
 .24ﺁﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ،ﺤﺴﻴﻥ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ1426) .ﻫـ( ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ.
 .25ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ1409) .ﻫـ( ﺼﺤﻴﺢ ﻭﻀﻌﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻭﺯﻴﺎﺩﺘﻪ .ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .26ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ،ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ
ﺍﻟﻤﺜﺎﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻼ.
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ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺇﺷﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺟﺪﻟﻴﺔ ﺍﻷﻟﻔﺎﻅ(

ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

 .27ﺍﻟﺒﺎﻗﻼﻨﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻁﻴﺏ (1947) .ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻁﻠﺔ ﻭﺍﻟﺭﺍﻓﻀﺔ
ﻭﺍﻟﺨﻭﺍﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﺯﻟﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .28ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻝ (1987) .ﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺭ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺩ .ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺩﻴﺏ ﺍﻟﺒﻐﺎ ﺃﺴﺘﺎﺫ
ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻭﻋﻠﻭﻤﻪ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ  -ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﺒﻥ ﻜﺜﻴﺭ  ،ﺍﻟﻴﻤﺎﻤﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .29ﺍﻟﺒﺯﺩﻭﻱ ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﻨﻔﻲ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﻜﻨﺯ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷﺼﻭﻝ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺠﺎﻭﻴﺩ ﺒﺭﻴﺱ
– ﻜﺭﺍﺘﺸﻲ.
 .30ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﺀ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺒﻐﻭﻱ )،ﻤﻁﺒﻭﻉ ﺒﻬﺎﻤﺵ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺯﻥ ( ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،ﻤﺼﺭ ،ﺒﻼ.
 .31ﺍﻟﺒﻬﻭﺘﻲ ،ﻤﻨﺼﻭﺭ ﺒﻥ ﻴﻭﻨﺱ ﺒﻥ ﺇﺩﺭﻴﺱ1402) .ﻫـ( ﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﻤﺘﻥ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻫﻼﻝ
ﻤﺼﻴﻠﺤﻲ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻫﻼﻝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .32ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺯﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ (1985) .ﻤﺸﻜﺎﺓ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﺢ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﻟﺒﺎﻨﻲ،
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .33ﺍﻟﺘﺭﻤﺎﻨﻴﻨﻲ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .34ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺴﻰ ﺍﻟﺴﻠﻤﻲ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺴﻨﻥ ﺍﻟﺘﺭﻤﺫﻱ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :
ﺃﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺸﺎﻜﺭ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .35ﺠﺏ ،ﻫﺎﻤﻠﺘﻭﻥ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺩﻴﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺜﺒﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ .ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .36ﺍﻟﺠﺫﺒﺘﻲ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺒﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴﻝ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ1996) .ﻡ( ﺍﻟﺩﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺍﺀ ﻓﻲ ﻨﺼﻴﺤﺔ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ
ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺀ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻨﺯﺍﺭ ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺯ ،ﺍﻟﺭﻴﺎﺽ.
 .37ﺠﺭﺍﺩﺍﺕ ،ﺼﺎﻟﺢ2002) .ﻡ( ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻁ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ.
 .38ﺤﻠﻤﻲ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ1970) .ﻡ( ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﴼ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﻁ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.
 .39ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﻨﺒﻝ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﻤﺴﻨﺩ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻗﺭﻁﺒﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .40ﺨﺎﻟﺩ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺨﺎﻟﺩ1953) .ﻡ( ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﺃﺒﺩﺍً ،ﻁ ،1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻭﻫﺒﺔ ،ﻤﺼﺭ.
 .41ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﻱ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ1409) .ﻫـ( ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻁ.1983 ،2
 .42ﺍﻟﺨﻴﺎﻁ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ (2007) .ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ.
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ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

 .43ﺍﻟﺩﻗﺱ ،ﻜﺎﻤﻝ ﺴﻼﻤﻪ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻁ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻷﺭﻗﻡ ،ﻋﻤﺎﻥ.
 .44ﺍﻟﺩﻭﻴﻬﻴﺱ ،ﻋﻴﺩ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻝ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .45ﺍﻟﺩﻭﻴﻬﻴﺱ ،ﻋﻴﺩ1420) .ﻩ( ﻋﺠﺯ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻨﻲ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.
 .46ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ (1995) .ﻤﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺨﺎﻁﺭ ،ﻁﺒﻌﺔ
ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .47ﺍﻟﺭﻤﻠﻲ ،ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ1404) .ﻩ( ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺸﺭﺡ ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ،
ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .48ﺍﻟﺯﺭﻜﺸﻲ ،ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺒﻬﺎﺩﺭ ( 2000 ) .ﺍﻟﺒﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﻔﻘﻪ ،ﻁ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 .49ﺍﻟﺴﺩﻴﺭﻱ ،ﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .50ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ ،ﺃﺒﻭ ﻓﻬﺭ2011) .ﻡ( ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ،ﻁ ،1ﺩﺍﺭ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻭﺍﺩﺭ ،ﻤﺼﺭ.
 .51ﺍﻟﺸﺤﻭﺩ ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻨﺎﻴﻑ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﻤﻔﺼﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .52ﺍﻟﺸﺤﻭﺩ ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻨﺎﻴﻑ).ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .53ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ1415) .ﻩ( ﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻓﻲ ﺤﻝ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺃﺒﻲ ﺸﺠﺎﻉ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 .54ﺍﻟﺸﻨﻘﻴﻁﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ1995) .ﻡ( ﺃﻀﻭﺍﺀ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺁﻥ،
ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .55ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .56ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ1409) .ﻫـ( ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺍﻟﻤﻔﻴﺩ ﻓﻲ ﺃﺩﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻡ – ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
 .57ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺘﺩﺍﻋﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﻬﻴﺎﺭ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .58ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺘﻤﻜﻴﻥ ﻋﻨﺩ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺒﻁﻴﻥ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .59ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .60ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ (2004) .ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﻔﺎﻥ ،ﻁ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .61ﺍﻟﺼﻼﺒﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ (2004) .ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ،ﻁ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻟﻠﺘﺭﺍﺙ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .62ﺍﻟﺼﻨﻌﺎﻨﻲ ،ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ﺒﻥ ﻫﻤﺎﻡ1403) .ﻩ( ﻤﺼﻨﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺯﺍﻕ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
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ﺩ .ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺸﻠﺶ

 .63ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻷﻭﺴﻁ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻁﺎﺭﻕ ﺒﻥ ﻋﻭﺽ ﺍﷲ ﺒﻥ
ﻤﺤﻤﺩ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﺭﻤﻴﻥ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .64ﺍﻟﻁﺒﺭﺍﻨﻲ ،ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﻴﻭﺏ1983) .ﻡ( ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﺤﻤﺩﻱ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ ﺍﻟﺴﻠﻔﻲ،
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﺍﻟﻤﻭﺼﻝ.
 .65ﻋﺒﺩﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ،ﻋﺒﺩﺍﻟﺭﺤﻤﻥ1993) .ﻡ( ﻤﺸﺭﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺨﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﻗﺒﻭﻝ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
ﻓﻲ ﻅﻝ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .66ﻋﺒﺩﻩ ،ﻤﺤﻤﺩ (1960) .ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﻼﻝ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .67ﻋﺒﺩﻩ ،ﻤﺤﻤﺩ1972) .ﻡ( ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .68ﺍﻟﻌﺩﻭﻱ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺤﺴﻨﻴﻥ1964) .ﻡ( ﺍﻟﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴﺔ ﻭﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.
 .69ﻋﻤﺎﺭﺓ ،ﻤﺤﻤﺩ1989) .ﻡ( ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻓﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﻁ ،4ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .70ﻋﻭﺩﺓ ،ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺎﺭﺱ (2009) .ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻁ ،2ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ.
 .71ﻋﻭﺩﺓ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﴼ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .72ﺍﻟﻐﺎﻤﺩﻱ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺒﻥ ﻏﺭﻡ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻭﺴﻁ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ،
ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .73ﺍﻟﻘﺭﻀﺎﻭﻱ ،ﻴﻭﺴﻑ (2001) .ﻤﻥ ﻓﻘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻁ  ،3ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .74ﺍﻟﻘﺭﻁﺒﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ1995) .ﻡ( ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ.
 .75ﺍﻟﻘﻠﻘﺸﻨﺩﻱ ،ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ (1985) .ﻤﺂﺜﺭ ﺍﻹﻨﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺔ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﺍﺝ،
ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
 .76ﺍﻟﻜﻔﻭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺃﻴﻭﺏ ﺒﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ1998) .ﻡ( ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻋﺩﻨﺎﻥ ﺩﺭﻭﻴﺵ  -ﻤﺤﻤﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .77ﻟﻴﻠﺔ ،ﻋﻠﻲ2007) .ﻡ( ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻁ ،1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭ ﻤﺼﺭﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .78ﺍﻟﻤﺎﻭﺭﺩﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻋﻠﻲ1973) .ﻡ( ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
 .79ﻤﺴﻠﻡ ،ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺴﺎﺒﻭﺭﻱ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ  :ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﻋﺒﺩ
ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.

103

ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﻟﻠﺒﺤﻮﺙ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ) ،(18ﺍﻟﻌﺪﺩ )(2015) ،(1

 .80ﻤﺼﻁﻔﻰ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ :ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .81ﻤﻜﺭﻭﻡ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺩﻭﺩ (2004) .ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻨﺔ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ،ﻁ ،1ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ.
 .82ﺍﻟﻤﻭﺩﻭﺩﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺍﻷﻋﻠﻰ (1969) .ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻫﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ.
 .83ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ،ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺒﻥ ﻤﺭﻱ (1392) .ﺍﻟﻤﻨﻬﺎﺝ ﺸﺭﺡ ﺼﺤﻴﺢ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺠﺎﺝ ،ﺍﻟﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ،
ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.
 .84ﻫﺎﺭﻭﻥ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ) .ﺒﻼ ﺘﺎﺭﻴﺦ( ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﺒﻥ ﻫﺸﺎﻡ ،ﺒﻼ ﻁﺒﻌﺔ.
 .85ﻭﺍﻓﻲ ،ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ (1996) .ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ.
 .86ﺍﻟﻬﻴﺜﻤﻲ،ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﻜﺭ1407) .ﻫـ( ﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺍﺌﺩ ﻭﻤﻨﺒﻊ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ .ﺒﻼ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ .ﺒﻴﺭﻭﺕ.

ﺩﻭﺭﻴﺎﺕ ﻭﺃﺒﺤﺎﺙ
.1ﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ،ﻋﺎﺩﻝ" ،(1995) .ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ" ،ﺒﺤﺙ ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ/ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﻭﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ.
.2ﺠﻼﻝ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻨﻌﻤﺎﻥ2013) .ﻡ( ،ﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻨﻴﺔ  -ﺍﻟﻌﺩﺩ .3821
.3ﻋﻠﻴﺎﻥ ،ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ" ،(2012) .ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ" ،ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ":ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ"
ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ.
.4ﺍﻟﻨﺫﻴﺭ ،ﺒﻭﻟﻤﻌﺎﻟﻲ" ،(2012) .ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ" ،ﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ":ﺇﺸﻜﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ"
ﻀﻤﻥ ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ.
ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ
 .1ﺯﺍﻴﺩ ،ﺃﺤﻤﺩ" ،(2011 )،ﻤﺎﺫﺍ ﺘﻌﻨﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ؟".http://www.dawlamadaneya.com/ar/index.php ،
.2ﺍﻟﻌﺎﻤﺭﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ" ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ"http://www.dawacenter.net/index.php .
.3ﺍﻟﻐﻴﻠﻲ ،ﺭﻴﺎﺽ" ،(2012) ،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ".http://www.elaphye.net/news-6085.htm ،
.4ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻭﻴﻜﻴﺒﻴﺩﻴﺎ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ"،ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ"http://ar.wikipedia.org/wiki %. ،
".5ﻨﺹ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻷﺯﻫﺭ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ"1432)،ﻫـ(.http://www.islameiat.com ،
.6ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ" ،ﺒﻭﺍﺩﺭ ﺇﻟﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ".http://www.alseyassah.com .

104

